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Einladung
zur Hauptversammlung des Reichsverbandes filr
das Wilnschelrutenwesen in Ha 11 e a. S.
am 24. und 25. September 1939.
Vorlaufige Mitteilung der Vorstandschaft.
Die diesjahrige Generalversamml ung des Reicbsverbandes findet am Sonntag, den 24. September, vormittags und nachmittags in Halle a. S. statt. Am Sonntag-Abend wird Herr Dr. phil. et med. J. Wiist in einem
offentlichen Vortrage iiber ,,Physikaliscbe Untersuchungen zur Wiinscbelrutenfrage" sp:r:echen. Fiir Montag, den
25. September, ist ein Ausflug mit Ruteniibungen in die
Umgebung von Halle vorgesehen. Ein ausfiihrlicher Arbeitsplan wird im nachsten Heft unserer Zeitschrift bekannt gegeben.
Um moglicbst vielen Mitgliedern und Freunden unserer
Sache ' die Teilnahme an der Tagung zu ermoglichen, ist
derTagungstermin so gewahlt, daft eine Sonntagsf ahrkarte benutzt werd~n kann. (Geltungsdauer von Sonnabend 12 Uhr mittags bis einschl. Montag Mitternacht.)
'

.

Wir bitten daher um eine recht zahlreiche Beteiligung.
Im Namen der Vorstandschaft:
Dr. Beyer, 1. Vorsitzender
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Aus der Abteilung fiir experimentelle Biologie an der Anatomischen
Anstalt Miinchen. Vorstand: Prof. Dr. B. Romeis.

Pulsierende elektrische Strome im biologischen Geschehen und ihre Beziehungen
zum Wiinschelrutenproblem
Von Dr. phil. et med. Joseph Wiist
Unter pulsierenden Stromen sind im F olgenden elektrische Strome ver·
standen, die zwar eine einsinnige Fliefaichtung aufweisen, jedoch in dieser
Richtung mit rhythmisch wechselnder Starke fliefien. Sie unterscheiden sich
durch dieses Verhalten einerseits vom gewohnlichen Gleichstrom, der bei
einheitlicher Fliefirichtung immer in gleicher Starke fliefit, andererseits vom
Wechselstrom, der dauernd in bestimmtem Rhythmus sowohl Fliefirichtung
wie Starke wechselt. In Leitem 1. Klasse, den Metallen, wo der elektrische
Strom ausschliefilich von den negativ geladenen kleinsten Elektrizitatsteilchen, den Elektronen, getragen wird, sind die angegebenen Unterschiede
leicht vorstellbar: Beim Gleichstrom fliefien diese Elektronen mit gleichmafiiger mittlerer Geschwindigkeit und Zahl immer in der gleichen Richtung;
beim pulsierenden Gleichstrom ist zwar die Fliefaichtung stets die gleiche,
jedoch wechselt Zahl und Geschwindigkeit der fliefienden Elektronen; beim
Wechselstrom dagegen bewegen sich die Elektronen nur dauernd um eine
mittlere Gleichgewichtslage rhythmisch hin und her. In Leitem 2. Klasse,
wozu elektrisch leitende Fli.issigkeiten und Gase zu rechnen sind, wird der
elektrische Strom sowohl von negativen wie von positiven T eilchen, den
sog. lonen, getragen. Fi.ir beide T eilchensorten gilt bezi.igl. der Bewegungsart bei Gleichstrom, pulsierendem Gleichstrom und W echselstrom das oben
fi.ir die negativen Elektronen Gesagte, nur dafi sich hier in jedem Augenblick die positiven T eilchen in entgegengesetzter Richtung bewegen wie
die negativen.
Wahrend wir in der E 1 e k t r o t e ch n i k in ausgedehntestem Mafie
den W e ch s e 1 s tr o m verwenden wegen des verhaltnismafiig einfachen
Baues' der zu seiner Erzeugung und zu seinem Verbrauch dienenden Maschinen (Dynamomaschinen, Elektromotore), sowie wegen seiner leichten
Transformierbarkeit und der damit gegebenen Moglichkeit, ihn mit hoher
Spannung und niedriger Stromstarke unter geringen Kosten und Verlusten
i.iber weite Entfernungen fortzuleiten, gibt die N a t u r in ihren Lebewesen
dem p u 1 s i e r e n den G 1 e i ch s tr o m den Vorzug. Der elektrische
Betrieb des lebenden Organismus macht bei den Aktionsstromen der Nerven,
Muskeln und Dri.isen ausschliefilich von pulsierenden Gleichstromen Gebrauch. Die benotigten elektrischen Spannungen werden teils vom Organismus s~lbst nach verschiedenen Verfahren erzeugt, z. B. mit Hilfe der
verschiedenen Durchlassigkeit von Membranen fi.ir positive und negative
lonen oder mit Hilfe der verschiedenen Beweglichkeit dieser lonen oder ihres
unterschiedlichen Verhaltens beim Stromen durch enge Kapillaren und
Gewebsspalten; zum T eil aber werden au ch geladene T eilchen vom Organism us
aus der Umgebung aufgenom~en, besonders bei der Atmung aus der Luft
oder durch Leitung aus dem Erdboden. Ueberhaupt steht die ganze Korper•
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oberflache in dauerndem Ladungsaustausch mit der Atmosphare, indem
geladene T eilchen einerseits bei der sog. insensiblen Perspiration in die
umgebende Luft durch den verdampfenden Schweifi und sonstige Korperausdiinstungen ausgeschieden, andererseits umgekehrt unter Mithilfe der
spontanen Hautaufladungen aus der Luft auf der Korperoberflache niedergeschlagen und entladen werden. Die zuletzt genannten Vorgange !assen
sich besonders deutlich mit meinem neuen Spitzenzahler verfolgen, iiber den
ich in der vorletzten Nummer dieser Zeitschrift berichtete und der die
geladenen positiven und negativen T eilchen in der Umgebung des Korpers
mit aufierster Empfindlichkeit nachzuweisen gestattet.
Bei den Aktionsstromen der Organismen handelt es sich in den allermeisten Fallen um Strome sehr geringer Starke und Spannung. Die Aktionsstrome des menschlichen Herzens, dieses machtigen Muskels, weisen z. B.
eine maximale Spannung von nur ca. 1 Millivolt auf. Sie sind gleichzeitig
so schwach, dafi man sie mit einem gewohnlichen technischen Millivoltmeter
nicht messen kann, sondern dafi man dazu hochstempfindliche Saitengalvanometer oder Rohrenverstarker verwenden mu&, die bei der Messung
dem zu untersuchenden System nur aufierst geringe Elektrizitatsmengen
entnehmen. Nur die elektrischen Fische, die durch Umwandlung bestimmter
ausgedehnter Muskelpartien eigene elektrische Organe bilden, konnen elektrische Schlage mit Spannungen von einigen hundert Volt abgeben. Aber
auch bei diesen Tieren erschopft sich die betr. Fahigkeit sehr rasch und
sie bediirfen dann einer geraumen Zeit der Erholung bis zur Wiederherstellung ihrer elektrischen Krafte.
Wichtig fiir die Charakterisierung der pulsierenden Strome ist neben
ihrer Maximalspannung ihre Frequenz, d. h. der Rhythmus, in dem Spannung und Stromstarke schwanken. Die bisher bei Lebewesen beobachteten
Frequenzen der Aktionsstrome liegen alle im Niederfrequenzbereich und
zwar fast ausnahmslos unter 1000 hz (d. h. unter 1000 Schwankungen
oder Unterbrechungen pro Sekunde). Der mit der Herzkontraktion verbundene Aktionsstrom hat z. B. eine Hauptfrequenz nahe 1, entsprechend
der ungefahr einmaligen Zusammenziehung des Herzens pro Sekunde. Bei
den Aktionsstromen des Gehirnes hat man Frequenzen von 10 und 30 hz
feststellen konnen; bei der quergestreiften willkiirlichen Muskulatur solche
zwischen 10 und 60 bezw. zwischen 160 und 200 hz. Die Einstellung
der betr. Frequenzen geschieht dabei wahrscheinlich ahnlich wie bei den
K i p p s ch w i n g u n g e n d e r T e ch n i k , wo man ein System, das
eine bestimmte Mindestspannung erfordert, um stromdurchlassig zu werden,
z. B. eine Glimmlampe, hinter einen Widerstand und einen dazu parallelgeschalteten Kondensator in den Stromkreis einer Gleichstromquelle geniigend
hoher Spannung einschaltet. Von dieser aus wird iiber den Widerstand der
Kondensator so lange aufgeladen, bis er die fiir den Stromdurchschlag der
Glimmlampe notige Spannung erreicht hat. Sobald das der Fall ist, entladt
sich der Kondensator durch die Glimmlampe hindurch soweit, dafi die
Spannung unter den fiir den Glimmlampendurchgang erforderlichen Wert
sinkt, wodurch der Strom unterbrochen wird und die Neuaufladung des
Kondensators bis zu jener Hochstspannung von neuem beginnen kann. Die
Schnelligkeit, mit der sich diese Vorgange abspielen, und der Rhythmus, in
dem sich dieses W echselspiel vollzieht, hangt sowohl von der Grofie des
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Widerstandes und der Kapazitat des Kondensators wie auch von der
Spannung der Stromquelle ab. Je nach ihrer Wahl kann man erreichen, dafi
die Unterbrechungen mit Abstanden von mehreren Sekunden oder von
Bruchteilen von Sekunden bis herab zu Millionstel Sekunden und noch
schneller stattfinden.
Der Organismus verwendet fiir die Erzeugung seiner pulsierenden Strome
oder Kippschwingungen als Unterbrechersysteme keine Glimmlampen, sondern feinste Membranen aus fetthaltigen lsoliermaterialien, die bei bestimmten,
allerdings sehr kleinen Spannungen. stromdurchlassig werden und unter
Vermittlung schlechtleitender Materialien geeigneter Kapazitat und entsprechenden Widerstandes seitens der oben erwahnten Elektrizitatsquellen
des Korpers und seiner Gewebe aufgeladen werden. Als S t r o m b a h n e n
dienen die N e r v e n 1 e it u n gen des willkiirlichen und des unwillkiirlichen
Nervensystems, welch letzteres auch vegetatives oder autonomes Nervensystem genannt wird. Die Stromerzeugungs-, Leitungs-, Schaltungs- und
Steuerungseinrichtungen fiir dieses ganze bis ins Kleinste durchgebildete
System sind von so unvorstellbarer Zahl, F einheit, Ordnung und Kompliziertheit, dafi das F ernsprechnetz einer modernen Millionengrofistadt mit
seinen zahlreichen Aemtern und den Hunderttausenden Einzelanschliissen
daneben nur als armseliges Stiickwerk erscheint, besonders wenn man dabei
die winzigen Abmessungen und minimalen Energien beriicksichtigt, die beim
Nervensystem in Frage kommen.
Es ist klar, dafi bei diesem mit aufierster F einheit durchkonstruierten
und mit kleinsten Kraften in Gang gehaltenen elektrischen Betrieb des
Korpers starke, von aufien einwirkende elektrische Krafte allzuleicht schwere
Schadigungen herbeifiihren, wenngleich auch fiir deren Abwendung der
Organismus mit verschiedenen Schutzvorkehrungen ausgeriistet ist. Gerade
die heutige Starkstromtechnik bietet zahlreiche Gefahrenquellen, wie die
wachsende Zahl elektrischer Unfalle eindringlich zeigt. Aber auch die
Anwendung s ch w a ch e r elektrischer Strome und Schwingungen, wie sie
zu Heilzwecken iiblich ist, kann gar nicht fein genug auf die verschiedenen
Eigenheiten des elektrischen Betriebes des Korpers abgestimmt werden, soil
wirklich eine in jeder Hinsicht giinstige Beeinflussung, und nicht statt <lessen
schwere Schadigung des Organismus in seinem empfindlichsten Organsystem
eintreten. Da es sich bei den Aktionsstromen des Korpers um niederfrequente
pulsierende Strome z. T. nach Art von Kippschwingungen handelt, wird
verstandlich, daf3 unter den verschiedenen F ormen der aufieren Einwirkungen
der Elektrizitat niederfrequente Schwingungen eine besondere Stellung einnehmen. Man sieht das besonders an der grofien Gefahrlichkeit des technischen W echselstroms, der mit seinen 50 hz dem Niederfrequenzbereich
angehort und Ursache der meisten t0dlich verlaufenden elektrischen Unfalle
ist. Man erkennt es auch daraus, dafi hochfrequente Schwingungen von
1 00 000 bis 1 000 000 hz, die praktisch ungefahrlich sind, eine besonders
eindringliche, allgemein anregende Wirkung auf den Organismus entfalten,
wenn man ihre Starke in einem niederfrequenten Rhythmus schwanken lafit.
Ganz eigenartig ist aber der Einflufi niederfrequenter pulsierender Strome,
die ie nach der F requenz und der naheren Art der Spannungsschwankung
entweder eine aufierordentlich belebende Wirkung bei Lahmungen entfalten
oder umgekehrt Beruhigung bei krampfhaften Erscheinungen, ja Ein-
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schlaferung und Narkotisierung hervorrufen. Die letztgenannten Wirkungen
sind besonders bei den sog. L e d u c'schen Strom en bekannt geworden, bei
denen Strornstolie von 1/1 000 Sekunden Dauer in Abstanden von 1/100
Sekunden aufeinanderfolgen. Sie konnen bei verhaltnisrnaliig geringer Starke
und Dauer sogar den Tod kleinerer Versuchstiere herbeifiihren. Neer gar d
hat die Verrnutung ausgesprochen, es konnte durch derartige niederfrequente
pulsierende Strome eine Art lnterferenz zwischen den kiinstlich zugefiihrten
Schwingungen und gewissen Eigenschwingungen des Nervensysterns zu~tande
kornrnen, weil letztere gleichfalls den Charakter pulsierender Schwingungen
aufweisen und bei geeigneten F requenzverhaltnissen gewisserrnalien para[ysiert werden konnten. Auch die von S ch e rn i n z k y angefiihrte rhythrnische Beeinflussung der Mernbrandurchliissigkeit durch die Leduc'schen
Strome ist nach den oben gernachten Ausfiihrungen iiber den verrnutlichen
Erzeugungsrnechanisrnus der Aktionsstrorne als Ursache jener eigenartigen
Wirkungen verstandlich. Moglicherweise spielen bei einer solchen Anderung
der Mernbrandurchlassigkeit sogar chernische Zersetzungserscheinungen unter
dern Einflufi niederfrequenter pulsierender Schwingungen herein, nachdern
R o s en th a I beobachtete, dafi' irn lnnern eines von niederfrequenten StrornstOfien durchflossenen Solenoids bei bestirnrnten F requenzen Zerlegungen
hochrnolekularer Verbindungen nach Art ferrnentativer Prozesse stattfinden.
Starke wird z. B. bei 440-480 hz in derselben Reihenfolge wie bei Einwirkung diastatischer Enzyme allrnahlich hydrolytisch gespalten; Proteine
zerfallen bei 320-360 hz in Alburnosen und Peptone. Jedenfalls ware
auf Grund dieser Befunde daran zu denken, dafi der lebende Organisrnus
auch durch Einwirkung von Aktionsstrornen geeigneter Frequenz in Miniatursolenoiden von rnikroskopischen Abrnessungen Abbaureaktionen durchfiihren konnte, die wir bisher ausschlielilich der Einwirkung spezifischer
Enzyme und F errnente zuschreiben. Wie man auch irnrner den naheren
Wirkungsrnechanisrnus annehrnen will,

fest steht ohne alien Zweifel die besonders eigenartige und lief greifende
Wirkung niederfrequenter pulsierender Strome auf den Organismus
und diese wird ohne weiteres verstandlich, wenn man bedenkt, dafi es sich
dabei urn die Strornart handelt, die der Organisrnus in seinern eigenen Betrieb selbst verwendet.
Bei den Aktionsstrornen des rnenschlichen Korpers werden nicht selten
ziernlich kornplizierte Spannungsablaufe innerhalb der einzelnen Schwingungsperioden beobachtet, die durch Ueberlagerung rnehrerer verschiedener
Frequenzen erzeugt werden. Bei den Aktionsstrornen des Gehirns sind z. B.
nach Berger einer Grundfrequenz von 1 0 hz Nebenschwingungen von
30 hz iiberlagert. Aehnlich sind bei den Aktionsstrornen der willkiirlichen
Muskulatur den Grundfrequenzen von 10-50 hz Nebenschwingungen von
160-200 hz aufgesetzt. Es ist klar, dali durch solche Ueberlagerungen
eine aufierordentlich grolie Mannigfaltigkeit von Schwingungsbildern rnoglich
ist, und dali auf diese Weise eine fast unbegrenzte Zahl sehr spezifisclier
F requenzablaufe fiir die verschiedenen F unktionen der einzelnen Organe
zur Verfiigung steht. Soll lnterferenz oder Resonanz zwischen ki:irpereigenen Aktionsstrornen und aulieren elektrischen Schwingungen zustande
kornrnen, so ist erforderlich, da.f3 die in F rage kornrnenden Schwingungsablaufe einander rnoglichst vollkornrnen gleichen. 1st das der Fall, so ist
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allerdings auch eine aul3erordentlicb grol3e Empfindlichkeit des Korpers
gegen die betr. aul3eren Schwingungen ZU erwarten, genau so wie ein Rundfunkempfanger noch winzige Impulse eines bestimmten Frequenzbereiches
aufzunehmen gestattet, wenn er moglichst scharf darauf abgestimmt, also
damit in Resonanz gebracht ist. Die Wirkung verschiedener F requenzen
wird nach dieser Erklarung eine ganz verschiedene sein, qualitativ wie
quantitativ, weil es sich z. B. im einen Fall um eine sehr spezifische, nur
bei vereinzelten lnnervationen und an wenigen Stellen des Korpers auftretende F requenz handeln kann, 'm andern Fall aber um eine haufig in
Erscheinung tretende und weit verbreitete Frequenz, die grol3en ausgedehnten
Organsystemen eigen ist.
Auf Grund meiner mehrjahrigen Untersuchungen mit J. Wimmer als
Rutenganger sowie meiner Messungen mit dem neuen Spitzenzahler und
mit einem transportablen Niederfrequenzoszillographen, ferner unter Beri.icksichtigung der Messungen A. W en d 1e r s mit dem Doppelkompal3 und
der Beobachtungen von A. Schmid und W. GI o e 13 mit offenen Eisendrahtspulen, i.iber denen eine schwach magnetisierte Kompal3nadel spielt, bin
ich zu der Auffassung gelangt, dal3 es sich bei der auf den Rut en ganger
wirkenden Energieform um niederfrequente pulsierende Luftpotential- oder
Raumladungsschwankungen handelt, wobei aus verschiedenen, in meinen
vorhergehenden Veroffentlichungen angefi.ihrten Grunden die kleinsten und
leichtestbeweglichen negativen T eilchen, vermutlich langsame freie Elektronen, als Haupttrager der betr. Schwingungen in Betracht kommen di.irften.
Diese Schwingungen sind eng mit dem standig vor sich gehenden Ladungsaustausch zwischen Erde und Atmosphare verbunden und zwar in der
Weise, dal3 der Ladungsaustausch selbst nicht vollkommen kontinuierlich,
sondern in kleinsten Stromstol3en nach Art von Kippschwingungen erfolgt.
Es handelt sich also um eine Art pulsierenden Gleichstrom. Die Reaktionsstellen des Rutengangers und der genannten physikalischen Apparate sind
dabei dadurch gekennzeichnet, dal3 hier die betr. Schwingungen bezw.
Stromstol3e nach Vorzeichen, Starke oder F requenz gegeni.iber der ,,neu-tralen" Umgebung verschieden sind. Wie ich in der letzten Veroffentlichung ,,Doppelkompal3 oder Spitzenzahler?" darlegte, konnen mit dieser
Annahme auch die Wend 1 e r'schen Befunde mit dem Doppelkompal3
eine einfache und einleuchtende Deutung find~n, weil pulsierender Gleich.strom Magnetfelder zwar schwankender Starke, aber einsinniger Polung
erzeugt. Der stol3weise Verlauf mit steilen Potentialspri.ingen und entsprechend raschen intermittierenden Bewegungen der kleinsten Ladungstrager
bringt es dabei mit sich, dal3 trotz der kleinen Ladungsmengen v e r h a I t n i s m a 13 i g gr o 13 e m a g n e t i s ch e Kr a f t e auftreten, weil letztere
nach bekannten physikalischen Gesetzen nicht blol3 von der Menge der
bewegten elektrischen Ladungen abhangen, sondern auch von der Geschwindigkeit, mit der sie sich bewegen bezw. ihre Bewegung andern.
Ueberdies vermogen sich die rasch aufeinanderfolgenden Impulse seitens der
einzelnen elektrischen bezw. magnetischen Stol3e infolge ihrer Gleichsinnigkeit im tragen System der beiden Kompal3nadeln weitgehend zu
addieren, was die Empfindlichkeit dieses Apparates gegen derartige rasch
verlaufende luftmagnetische Schwankungen weiterhin betrachtlich erhoht.
Nur unter diesen Gesichtspunkten scheinen mir die bedeutenden Ausschlags-
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andcrungen des Doppelkompasses erklarlich, die Wen d I er mehrfach
iiber unterirdischen W asserrinnsalen oder Hohlraumen beobachtete. Auch
der W echsel des Vorzeichens der betr. Ausschlagsanderungen iiber dem
gleichen Objekt je nach der Witterung wird auf Grund des stofiweisen
Ladungsaustausches zwischen Erde und Atmosphare, der nach Vorzeichen
und Starke gleichfalls von der W etterlage abhangt, unschwer verstandlich.
Jedenfalls ist die Annahme, daf3 es sich bei der auf den Rutenganger
wirkenden Energieform um niederfrequente Luftpotentialschwankungen,
genauer gesagt niederfrequente Pulsationen des Ladungsaustausches zwischen
Erde und Luft handelt, heute auch <lurch Messungen mit rein physikalischen
Apparaten schon so weit gestiitzt, daf3 man sie zum Ausgangspunkt fiir die
folgenden Ueberlegungen machen darf.
lch habe oben ausgefiihrt, dafi die Aktionsstrome des menschlichen
Korpers den Charakter niederfrequenter pulsierender Gleichstrome haben,
z. T. mit steil ansteigenden Potentialzacken wie bei Kippschwingungen
( vergl. Aktionsstrome des Herzens oder des Gehirnes !) . lch ha be darauf
hingewiesen, dafi <lurch aufiere Einwirkungen elektrischer Schwingungen
der elektrische Eigenbetrieb des Korpers beeinfl.ufa werden kann, und dafi
insbesonders niederfrequente pulsierende Gleichstrome, wie die sog. Leducschen Strome, eine tiefgreifende Wirkung auf den Organismus entfalten.
Da nun die vom Rutenganger gespiirten ,,Erdstrahlen" nach dem Gesagten
gleichfalls den Charakter pulsierender Gleichstrome, des naheren niederfrequenter Kippschwingungen haben, scheint mir der Schluf3 berechtigt, dafi
ihr physiologischer Einfl.uf3 auf den menschlichen Korper am wahrscheinlichsten in einer Wirkung auf die Aktionsstrome des bewufiten und unbewufiten Nervensystems besteht. In Anlehnung an die · N e er g a r d' sche
Erklarung der Wirkung der Led u c'schen Strome kann man dabei annehmen, daf3 Interferenz- oder Resonanzvorgange ausschlaggebend sind,
die zwischen den aufieren Schwingungen des Erde-Luft-Feldes und Eigenfrequenzen von Aktionsstromen des menschlichen Korpers zustande kommen.
Es ist klar, dafi fiir eine solche Wirkung einerseits die Intensitat und
F requenz der betr. Pulsationen des luftelektrischen F el des von Bedeutung
sind, andererseits konstitutionelle Momente auf Seiten des getroffenen
Menschen, da die Emplindlichkeit und Reaktionsfahigkeit bei den einzelnen
Individuen in weiten Grenzen schwankt, wie allein schon aus der T atsache
erhellt, dafi es Rutenganger und Nichtrutenganger gibt. Dabei diirfte die
Art der Reaktion nicht blof3 auf quantitativen Unterschieden beruhen, also
auf einer grofieren oder geringeren Allgemeinemplindlichkeit gegen die verschiedenen Starkegrade der betr. Luftpotentialschwankungen, sondern es
konnen dabei sehr wohl auch qualitative Verschiedenheiten mitsprechen,
insofern z. B. die Emplindlichkeit gegen bestimmte Frequenzen besonders
grof3 ist, oder je nach der F requenz verschiedene Organsysteme oder
verschiedene T eile ein und desselben Organsystems auf die betr. Reize
bevorzugt ansprechen.
Auf mogliche Zusammenhange zwischen niederfrequenten Luftpotentialschwankungen und Reaktionen des menschlichen Korpers hat in anderem
Zusammenhang schon 1927 C. Dorn o hingewiesen. Er fiihrte aus, dafi
der von der Korperoberflache abfl.iefiende luftelektrische Vertikalstrom vom
Luftpotential und seinen Schwankungen stark abhangig sei. Er konne z. B.
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bei Gewittern ein Vielfaches des normal en W ertes betragen. Die an ungestorten T agen von der Atmosphare durch den Menschen zur Erde abflieraenden Strome, deren lntensitat auch von Korpergrorae, Korpergestalt und
Kleidung beeinflurat wiirden, seien als schnelle unregelmal3ige Gleichstrome
anzusehen. Dabei sei von physiologischer Bedeutung nicht blora die Gesamtstromstarke dieses Erde-Luft-Stromes, sondern vor allem auch die Grorae
und , Geschwindigkeit seiner Schwankungen, welch letztere nicht selten sehr
erheblich seien. In einer spateren 1931 erschienenen Abhandlung spricht
D o r n o die Ansicht aus, dara die niederfrequenten Luftpotentialschwankungcn vorwiegend auf das vegetative Nervensystem zu wirken
scheinen, wahrscheinlich durch Erregung der Hautnerven unter Mitwirkung
antennenartig schwingender Harchen. Auch der danische Arzt Johannes
My g g e wies 1930 auf Zusammenhange zwischen dem menschlichen
Befinden und raschen Luftpotentialschwankungen hin. Mehrfach seien in
Danemark Ausbriiche von lnfluenzaepidemien mit starken Schwankungen
des Elektrizitatsausgleiches zwischen Erde und Luft parallel gegangen.
Nach F. L i n k e sollen die biologischen Wirkungen kurzdauernder elektrischer Stromimpulse, wie sie mit verschiedenen Arten von Erdstromen
zusammenhangen und auch durch entfernte atmospharische Entladungen oder
Erdbeben hervorgerufen werden, durch Aenderungen des elektrischen Zustandes des Protoplasmas oder der Aktionsstrome des Korpers zustande
kommen. Auch das Vorausfiihlen von Erdbeben und die Gewitterfurcht
soil bei Menschen und Tieren nach diesem Autor auf sehr rasch verlaufende
Schwankungen der Erdelektrizitat zuriickzufiihren sein. lnteressant ist in
diesem Zusammenhang auch die Beobachtung von H. H e in z e, dara
bei einer Patientin besonders dann starke neuralgische Beschwer,den auftraten, wenn das elektrische Potentialgefalle der Luft sehr unruhig war,
z. B. wenn viele Zacken von ca. 1 /50 sec. Dauer auftraten. Nicht weniger
scheint mir die von E. F r i t z s ch e geauraerte Ansicht hier erwahnenswert, dara moglicherweise bei bestimmten W etterlagen der Ausgleich der
Eigenladung des Korpers mit der Atmosphare erschwert sei, so dara das
vegetative System u. U. durch eine Speicherung und Anhaufung seiner
Eigenstrome leide und aus diesem Grunde unangenehme Gefiihle emplinde.
Aus .all diesen Aeuraerungen verschiedener Autoren geht hervor, dara
der oben gegebene Erklarungsversuch fiir die physiologischen Wirkungen
der vom Rutenganger gespiirten ,,Erdstrahlen" zwanglos in den Rahmen
vielfach erorterter wetter- und klimaphysiologischer Vorstellungen sich einfiigt und diese nach ciner in diesem Zusammenhang bisher kaum beriicksichtigten Seite erweitert und vertieft. Stellen doch nach der hier vertretenen
Auffassung die ,,Erdstrahlen" aussendenden ,,Reizstreifen" nichts anderes
dar als Zonen, an denen der Ladungsaustausch zwischen Erde und
Atmosphare, der in Form niederfrequenter Pulsationen des Erde-Lu ftStromes mit entsprechenden Luftpotentialschwankungen erfolgt, gegeniiber
der ,,neutralen" Umgebung nach lntensitat oder Verlaufsart verschieden ist.
Da dieser Ladungsaustausch in seiner Abhangigkeit von der Anordnung
guter und schlechter Leiter in den oberen T eilen der Erdkruste nach Starke
und Verlaufsart selber weitgehend durch die Witterungsverhaltnisse beeinfl uf3t wird, ergibt sich gerade hier eine besonders enge Verkniipfung zwischen
Wettereinfliissen und Bodeneinfliissen, zwischen meteorologischen und geo-
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physikalischen Oaten. Ueberdies stellt die Erde ein System dar, das nicht
hermetisch gegen den Kosmos abgeschlossen ist, sondern das namentlich
von der Sonne her einen erheblichen Zuflura elektrischer Energie erhalt, der
nach den verschiedenartigsten Umformungen und Ausgleichsvorgangen
innerhalb des festen Erdkorpers und seiner Lufthi.ille zur Aufrechterhaltung
des Gleichgewichtes wieder in irgend einer Form ins All abgegeben werden
mu&. Aus diesem Grund sind bei den Erscheinungen, die auf dem hier
erorterten Gebiet zur Beobachtung gelangen, auch k o s m i s ch e Einfli.isse
zu beri.icksichtigen und z. B. Zusammenhange mit Sonnenflecken, Mondphasen und Planetenstellungen mit in den Kreis der Beobachtungen zu
ziehen. Vielleicht entspringt gerade von hier aus neues Verstandnis fi.ir
manches alte W eistum, das der Ablehnung und Verachtung verfiel, weil es
in kurzfristigen Experimenten nicht ohne weiteres nachgepri.ift und mit den
nur aus Laboratoriumsversuchen abgeleiteten Gesetzen nicht erklart werden
konnte. Jedenfalls steht die F orschung auf dem hier umrissenen Gebiet erst
am Anfang und es wird gut sein, wenn sie ihre Aufgabe von vornherein
mit der no ti gen W eite des Gesichtskreises in Angriff nimmt.
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Rutenganger berichten ...
Ein T atsachenbericht von Stud.-Prof. Josef Wimmer (Miinchen-Pasing)
In Anbetracht der fortschreitenden Klarung der physikalischen Ursachen
der Rutenreaktion (vergl. Zeitschr. f. W.-Forschung, Heft 4 / 5 u. 6, 1939)
erscheint es zweckmafog und zeitgemara, dara immer wieder darauf hingewiesen wird, was an positiven Erfolgen in der p r a k t i s ch e n Ver·
wertung der Wi.inschelrute bereits erreicht worden ist bezw. was noch
erreicht werden kann. Einen Beitrag in diesem Sinne liefern die Veroffentlichungen aus den Akten des F orschungsausschusses des Reichsverbandes fi.ir das Wi.inschelrutenwesen. Jeder solche Bericht hat notwendigerweise alle jene Ang~ben zu enthalten, die Freunden und Geg~ern
der W.-R. in eindeutiger Form Aufschlura geben und jederzeit und jedermann eine Nachpri.ifung erlauben. Im Folgenden wird der Versuch gemacht,
an einigen, eigener und fremder Arbeit entnommenen Beispielen zu zeigen,
was der Rutler im Gelande als biologischer lndikator an .positiven Erfolgen
·zu leisten und welchen Grad von Zuverlassigkeit er in seinen Rutenangaben
zu erreichen vermag.
Es ist eine bekannte und auffallende T atsache, dara die meisten Menschen, in deren Han den sich ,,das magische Reis" bewegt und die sich
dann als Rutenganger entdecken, sich auf die Angabe unterirdischer Wasserlaufe beschranken bezw. ~eschranken mi.issen. Ja, es wird zuweilen be-
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hauptet, der Rutengiinger konne schliel3lich und endlich iiberhaupt nur
,,Wasseradern" linden, fiir Mutungen auf Erz, Oel usw. sei er nicht
zustiindig. Dal3 jedoch die Verwendbarkeit der W.-R. nicht so einseitig
beschriinkt ist, wie es darnach scheinen mochte, dariiber sollen die beiden
zuerst aufgefiihrten Falle belehren, in denen die Wiinschelrute als Forderin
der F r ii h g e s ch i ch t s - und A I t e r t u m s f o r s c h u n g gezeigt wird.
Zur 1 6. Hauptversammlung der bayerischen Geschichts- und Urgeschichtsvereine in Weil3enburg in B. vom 3. mit 5. September 1932
wurde erstmals auch das Thema der Verwendung der W .-R. in der
friihgeschichtlichen und geschichtlichen F orschung zur Behandlung gestellt
und · ich mit der Bearbeitung beauftragt. Bereits im Juli 1932 ward ich
nach W eil3enburg in B. gebeten zwecks Durchfiihrung von Probeuntersuchungen. Dabei wurde von mir in der St. Andreaskirche hinter dem
Hochaltar das Vorhandensein eines rechteckigen Hohlraumes (Ausmal3e
3, 7 5 X2,50 m) unter dem Pflaster festgestellt. Auf Hohlriiume spricht
meine Rute mit dem hiefiir typischen Ausschlag von ca. 210-220° (Drehung im Sinne des Uhrzeigers nach unten) an. Auf Grund seiner sofort
betiitigten Nachforschungen konnte der Vorsitzende des Heimatkundevereins, Herr Dr. Groschel, der selbst mit einem Herrn des dortigen
Messungsamtes den Probeuntersuchungen angewohnt hatte, mir mitteilen,
dal3 der Hohlraum genau an der von mir bezeichneten Stelle wirklich
vorhanden ist. Betont sei, dal3 ich an jenem sonnigen Julitag das lnnere
der St. Andreaskirche zum ersten Male gesehen habe und von der Geschichte dieser Kirche bis dahin keinerlei Kenntnis hatte.
Am Montag, den 5. September 1932 hatte ich nach einem Vortrag
von Prof. Dr. Hock-Wiirzburg iiber friihmittelalterliche Fliehburgen gegen
die Hunnen auf der al ten Biirg bei W eil3enburg die praktische Verwendbarkeit der W.-R. zu zeigen. Es fie! mir die Aufgabe zu, friihere, heute
nicht mehr sichtbare bezw. erkennbare Grabungsergebnisse rutentechnisch zu
bestatigen. Es handelte sich hiebei darum, Mauerreste, die bei Grabungen
gefunden, aber wieder vollig mit Erde bedeckt worden waren, mittels der
Rute wiederzufinden und abzugrenzen. Dies gelang einwandfrei~ wie aus
der Erklarung des Professors Dr. Hock und der anwesenden T agungsteilnehmer
entnommen werden mul3te. Berichte hieriiber konnen nachgelesen werden
in der .,Weil3enburger Zeitung" und im ,,Weil3enburger Tagblatt" vom
7. 9. 32, im ,,Friinkischen Kurier" vom 8. 9. 32 und im ,,Korrespondenz-

blatt des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine",
81. ]ahrgang 1933, S. 158 und 162.
Der T atbestand der auf der Weil3enburger T agung erzielten Erfolge
war dem Historischen Verein fiir Schwaben und Neuburg Anla13, einen
Vereinsvortrag iiber das Thema: ,,Die Wiinschelrute und ihre Beziehung
zur Geschichtsforschung" anzusetzen, den ich iibernehmen sollte. Nach dem
am Abend des 28. Oktober 1932 vor grol3erer Zuhorerschaft gehaltenen
Vortrag wurde ich aufgefordert, die behauptete Leistungsfiihigkeit der
W.-R. durch ein Schaugehen am folgenden Tag zu beweisen. Auf meine
Zusage hin erhielt ich die Anweisung, am Samstag, den 29. Oktober,
nachmittags 4 Uhr im Fronhof am Domplatz in Augsburg (Kornhausgasse) zu erscheinen, wo mir dann die zu losende Aufgabe gestellt wiirde.
Zurn verabredeten Zeitpunkt fand ich mich auf dem erwiihnten, bisher mir
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vollig fremden Versuchsfeld ein; dort hatte sich bereits eine grorae Zahl
von lnteressenten angesammelt, unter ihnen die Vorstandschaft des Histo.
rischen Vereins, vertreten durch Oberstudienrat Guggemos und Stadtbibliothekar Dr. Gebele, Oberregierungsrat Frauenholz und Herren des
Landbauamtes Augsburg. Herr Ob.-Reg.-Rat Frauenholz stellte folgende
Aufgabe: Vor Jahren sei man auf diesem Platz gelegentlich der Durchfiihrung von Ka1wlisationsarbeiten in ca. 5 m Tiefe auf Mauerfundamente
gestoraen, die nach Ansicht von F achleuten Ueberreste von Romerbauten
seien. Die Lage des Mauerzuges sei damals genau eingemessen und marastablich in die Plane eingetragen worden. Lage und Richtung des Mauerzuges sei von mir mittels W.-R. festzustellen. Mein Befund konnte also an
Ort und Stelle sofort auf seine Richtigkeit gepriift werden. Unter Verwendung der spezifischen Sensibilisation mittels eines T estobjektes (Vergl.
]. Wiist u. ]. Wimmer, Roux-Archiv, Bd. 131, 1934, S. 399 f.) wurde
das bezeichnete Gelandestiick untersucht und der jeweilige Befund auf dem
Pflaster mittels Kreide markiert. Nach etwa 10 Minuten hatte ich ein iibersichtliches Bild vom Verlauf der Mauerreste entworfen. An Hand der
nunmehr herbeigebrachten Plane, die ich selbstverstandlich nicht kannte und
in die ich niemals Einblick genommen hatte, wurde von den genannten
Herren mein Befund nachgepriift

mil dem eindeutigen Ergebnis, da/3 meine auf Grund der UJ.-R.-Untersuchung gemachten Angaben ,,v~rbliiffend richtig", ,,scharf" und mit
,,bezwingender Sicherheit" gemacht seien.
Am T age de·s Schaugehens herrschte triibe, kiihle Witterung. Berichte hieriiber konnen nachgelesen werden in der ,,Miinchen-Augsburger Abendzeitung" vom 2. 11.32, in der ,,Neuen Augsburger Zeitung" vom 31. 10. 32.
W eitere Beispiele seien dem Arbeitsgebiet der Mutung auf u n t er i r d i s ch e s W a s s e r entnommen.

1. Zurn W ohnhausbau auf einer Alm zwischen Fischbachau und Geitau,
an der Bahnlinie Schliersee-Bayrischzell, benotigte man eine hinreichend
ergiebige Wasserquelle, die nach F ertigstellung des Ha uses auch der Trinkwasserversorgung dienen sollte. Herr Architekt H. Conradi, Miinchen,
beauftragte mich im Namen des Bauherrn, Dr. Miinch, Direktor der Bayer.
Riickversicherungsbank A.-G., die W assersuche vorzunehmen. Daraufhin
stellte ich unweit der Baustelle mit der Rute einen unterirdischen Wasserlauf fest, der nach meinem Befunde in geringer Tiefe liegen und hinreichend
Wass er liefern murate. Im Bericht des Architekten iiber das Ergebnis der
wenige T age nach der F eststellung erfolgten Grabung heirat es: ,,Die
gesuchte Quelle befindet sich genau an der Stelle, die Sie uns angaben;
die Tiefe des Brunnenschachtes betragt 1.50 m, die gelieferte Wassermenge
iibertrifft die nach vorsichtiger Schatzung erwartete um nahezu das Dreif ache." Auf dem gleichen Gel an de hatte ich einige W ochen spater zwecks
Durchfiihrung einer Drainage die talwarts flieraenden unterirdischen Wasserrinnsale festzustellen. Auch hiebei erwie~en sich bei der Grabung die von
mir gemachten Angaben laut Bericht des gleichen Architekten als ,,vollkommen zutreffend". Die erste Untersuchung erfolgte an einem warmen
Junitag nach einem Gewitterregen, die zweite an einem heiteren, warmen
Septembertag.
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2. Die Stadt Murnau am Staffelsee muf3te zur Vergrof3erung ihrer
W asserversorgungsanlage ein neues W asserwerk bauen. Nach dem Vor·
·schlag des Landesamtes fi.ir Wasserversorgung in Mi.inchen wurde hiefi.ir
ein Gelande si.idostlich der Stadt im Tale der Loisach gewahlt. In dem
Bestreben, schon mit einer einzigen Bohrung auf einen hinreichend ergiebigen
W asserlauf zu stof3en, richtete das Bauamt der Stadt an mich das Ersuchen,
im bezeichneten Gelande eine Bohrstelle anzugeben. An einem heiteren,
warmen Junitag (1936) fi.ihrte ich die Begehung des Gelandes und die
Suche nach einer geeigneten Bohrstelle durch. Anwesend waren hiebei: der
damalige 1. Bi.irgermeister der Stadt, ferner Architekt Conradi-Mi.inchen,
der Vorstand des st~dtischen Bauamtes und mehrere stadtische Bedienstete,
die beim Auspflocken und Ausmessen behilflich waren. Nach ca. X sti.indiger Rutenarbeit gab ich die Stelle, an der die Bohrung angesetzt werden
muf3te, genau an und lief3 sie durch Pflocke eigens kennzeichnen. Nach dem
Be fund war bier ein W asservorkommen zu erwarten, das hinsichtlich Ergiebigkeit dem Bedarf geni.igen muf3te. Am •Schlusse meiner Arbeiten wurde
ich um Angaben i.iber die voraussichtliche Bohrtiefe ersucht. Auf Grund des
von mir zur n ah e r u n g s w e i s e n F eststellung der Tiefenlage eines
Wasserrinnsales verwendeten Verfahrens (Lage der Anki.indigungsstreifen)
erklarte ich, daf3 die angesetzte Bohrung zwischen 20 und 25 m auf das
Wasser treffen werde, vorausgesetzt, daf3 die Schichtung des Untergrundes
moglichst gleichartig ist, d. h. keine Zwischenlagen von Lehm, Ton oder
massivem Gestein vorhanden sind. Die anwesenden Herren waren i.iber
meine Angaben etwas erstaunt, da ihnen von anderer Seite erklart worden
war, man mi.isse mindestens 42 m tief bohren, um Wasser anzutreffen, das
nach Ergiebigkeit und Qualitat entspricht. Die im September des gleichen
Jahres an der von mir bezeichneten Stelle durchgefi.ihrte Bohrung hatte laut
Mitteilung des Architekten Conradi und des Stadtbauamtes folgendes
Ergebnis:

Das Wasser erschien in der Bahrtiefe van rund 21 Meter mit einer
Schiittung van 32 Sekundenlitern.
Also sicherlich ein Erfolg sowohl vom Standpunkt des praktischen Geologen
aus gesehen, wie auch vom rein wissenschaftlichen Standpunkt aus betrachtet.
Im Einverstandnis mit dem Rutenganger N i k o 1 a u s H u t t er aus
Grof3berghofen bei Dachau berichte ich wahlweise aus dessen Arbeitsbereich i.iber die nachgenannten Falle:
3. Am 19. 12. 34 wurde H. nach Markt lndersdorf gerufen, um dort
fi.ir den Anwesensbesitzer Josef Schuster mittel's der W.-R. einen Wasserlauf zu suchen, der reines, genief3bares Trinkwasser in geni.igender Menge
liefert. Er stellte ein von NW nach SO in 1 7 m Tiefe verlaufendes Wasser'
rinnsal fest, dessen Richtung und Lage er durch Auspflocken kennzeichnete.
Eine W oche spater wurde von lnstallateur Ludwig Fischer in W eichs die
Bohrung vorgenommen und nach 1 5sti.indiger Arbeit das Wasser in der
Tiefe von - 17 m erreicht. Es kommt mit einer Schi.ittung von 70 I/min
aus dem Boden hervor und steigt in freiem Strahl bis zur Hohe von 4,5 m
i.iber dem Boden (artesischer Brunnen).
4. Ueber einen dem soeben geschilderten ahnlichen Fall berichtet H .
wie folgt: Am 12. 4. 39 stellte ich auf Ersuchen hin beim Anwesen des
Herrn F uchsbichler in Moosmi.ihle bei Kloster lndersdorf einen auf meine
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Rute kraftig wirkenden Wasserlauf fest und gab seine Tiefe mit rund 25 m
an. In der Zeit vom 4.-6. Mai lfds. Jahres setzte Herr Gailer aus Markt
Indersdorf die Bohrung iiber dem bezeichneten W asserlauf an und erreichte
diesen in der angegebenen Tiefe. Das Wasser steigt auch hier in freiem
Strahl 4 Y:; m iiber den Erdboden mit einer Ergiebigkeit von 200 I/min.
Zeugen sind die Herren: Anton Fuchsbichler und Peter Breitenberger, beide
aus Kloster Indersdorf.
5. Im Heimatdorfe Hutters erstellte Zimmermeister Blasius Thatter
ein W ohnhaus, zu dessen W asserversorgung auch ein Brunnen geschaffen
werden mufite. Auftragsgemafi machte H. · einen geeigneten Wasserlauf
mit seiner Rute ausfindig und gab fiir dessen Tiefe 19 m an. Fiinf T age
darauf nahm Bohrmeister Anton Kottermeier-Welshofen die Grabung vor
und traf in der angegebenen Tiefe das Wasser an. Der angesetzte Brunnen
deckt den W asserbedarf des Hauses reichlich.
6. Hutter berichtet weiter: Die zum Anwesen des Herrn Martin Blank
in Kreuzholzhausen gehorend~ Quellenfassung bedurfte einer griindlichen
Reinigung, da das daraus abfliefiende W a!;ser sehr vie! Schweifisand mit
sich fiihrte. Die Lage des Brunnenschachtes war nicht bekannt. Kein
Anzeichen oder Merkmal am Erdboden, auch kein Lageplan gab Aufschlufi dariiber. H. sensibilisierte sich mit einem Stiickchen eines Rohres aus
verzinktem Eisen, suchte am Blank'schen Hause auf Grund seines fiir das
Rohrmaterial charakteristischen Rutenausschlages die Rohrleitung, verfolgte
diese durch die Wiese hinein in das Ackerfeld solange, bis der Ausschlag
verschwand, die Rute also in die waagrechte Lage zuriickging. An dieser
Stelle mufite der Brunnenschacht liegen. T atsachlich stiefi ein hier in den
Boden getriebener Eisenstab in Y:; m Tiefe auf den Betondeckel der Quellenfassung. Der Anwesensbesitzer vermutete diese an ganz anderer Stelle. Die
Richtigkeit des Sachverhaltes bezeugen: Martin BI an k und Johann
H a a s , beide in Kreuzholzhausen.
Die beschriebenen Falle sind aus einer Reihe ahnlicher Erfolge ausgewahlt. Ich hielte es fiir zweckmafiig, wenn entsprechend einer schon
mehrmals in dieser Zeitschrift ergangenen Aufforderung auch andere Rutenganger laufend iiber gut beglaubigte Erfolge berichten wiirden. Die
Schnelligkeit, mit der in den hier beschriebenen Fallen die Untersuchungen
jeweils durchgefiihrt und die richtigen Ergebnisse gefunden worden sind,
lafit erkennen, dafi auch in Zukunft, wenn objektive physikalische Methoden
zur V erfiigung stehen, e i n g u t a u s g e b i I d e t e r R u t e n g a n g e r
n i c h t ii b e r f I ii s s i g s e i n w i r d , da er imstande ist, in kiirzester
Zeit grofiere Gelandestrecken abzugehen und auf Grund seiner . Befunde
die Stellen zu bezeichnen, wo das objektive physikalische Gerat einzusetzen
ist. Die Bestatigung des subjektiven Rutengangerbefundes durch den objektiven physikalischen Apparat an den betreffenden Stellen gibt den Befunden
jenen Grad der Zuverlassigkeit, der auch von den Gegnern als wissenschaftlich einwandfrei anerkannt werden mufi und der gegebenenfalls den
Aufwand der fiir Grabungen oder Bohrungen erforderlichen meistenteils
nicht unbetrachtlichen Mittel gerechtfertigt erscheinen lafit.
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W eitere Versuche und Untersuchungen iiber
den EinfluB der sog. ,,Erdstrahlen"
Von Friedrich Lau tens ch lager
(Vorlaufige Mitteilung)
Meine ersten Arbeiten habe ich seinerzeit im ,,Biologischen Zentralblatt"
veroffentlicht'i') ; sie waren selbstverstandlich nur ein Anfang in der exakt
wissenschaftlichen Behandlung der biologischen Seite dieses schwierigen
Problems. Ganz unabhangig von mir und ohne gegenseitiges Wissen hatten
damals auch J e n n y, 0 eh I er und S t a u f f e r in der Schweiz ganz
gleichartige Versuche durchgefiihrt (Schweierische mediz. W ochenschrift
1936) und die beiderseits erzielten ganz gleichen Ergebnisse konnten den
Wert dieser Arbeiten nur unterstreichen.
In F ortsetzung und Erweiterung meiner obigen Versuche habe ich dann
in den anschlief3enden drei Jahren hauptsach1ich folgende Arbeiten durchgefiihrt:
· I. W eitere Platzwahlversuche, hauptsachlich mit weif3en Mausen, auf
wiederum zwei neuen Versuchsplatzen, d. s. 3. und 4. Versuchsplatz.
II. Entwicklungs-(Zuwachs-)Versuche mit Kaninchen auf drei verschiedenen Versuchsplatzen.
Ill. Stalluntersuchungen iiber den ortlichen Zusammenhang VOil Reizstreifen und dem Gesundheitszustand der Tiere als Erganzung ahnlicher
Untersuchungen der Tierarztlichen Hochschule Hannover.
IV. Untersuchungen an Bienenstiinden und Versuche mit Bienen.
In dieser vorlaufigen Mitteilung kann iiber die Arbeiten nur in kiirzester
Form und ohne Einzelheiten berichtet werden. Eine eingehende Darstellung
mit allen Versuchsprotokollen, Kurven und Zeichnungen muf3 einer spateren
ausfiihrlichen Veroffentlichung vorbehalten bleiben. Ausdriicklich sei auch
betont, daf3 diese Arbeiten mit Abschirmung nichts zu tun haben und damit
auch zu keiner diesbeziiglichen Propaganda benutzt werden konnen.

I. Platzwahlversuche.
Um zu erkennen, daf3 es sich bei den in einer ersten Versuchsreihe
erzielten Resultaten nicht um einmalige Zufallsergebnisse handelt, ist es
notwendig, die Versuche moglichst haufig ZU wiederholen und zwar moglichst immer wieder auf einem neuen Versuchsplatz. So wurde also fiir
die, den beiden ersten bereits veroffentlichten Versuchsreihen folgende, dritte
Versuchsreihe wieder ein neuer', dritter Versuchsplatz ausgewahlt.
Die Methodik dieser Platzwahlversuche, wie man vielleicht meine Laufgangversuche und J e n n y' s Laufkistenversuche nennen kann, ist in meiner
obigen Veroffentlichung eingehend beschrieben. Die Art und Weise der
F estlegung des Versuchsplatzes durch mehrere Rutenganger, die Herstellung
ganz gleicher Umweltsfaktoren fiir den ,,bestrahlten" und ,,neutralen" Tei!
des Versuchsplatzes durch eine, beide T eile umfassende Versuchsbaracke,
*) Biologisches Zentralblatt, 56. Bd., 1936: Friedrich Lautenschlager: Experimentelle Untersuchungen iiber den biologischen EinfluB der mit der Wiinschelrute gemuteten sog. ,,Erdstrahlen".
Diese Veroffentlichung weist in der Zeitschrift selbst sinnstorende Satzverstellungen auf; die Sonderdrucke dagegen sind fehlerfrei.
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die Bereitstellung ganz gleichartiger W ohnkiisten auf ,,bestrahlt" und
,,neutral" mit verbindendem Laufgang fiir die Versuchstiere und die periodischen Drehungen der einzelnen V ersuchsanlagen um 180 Grad, durch
welche die Tiere immer wieder vor eine neue Platzwahl zwischen ,,bestrahlt"
und ,,neutral" gestellt wurden, blieben im Prinzip dieselben wie friiher.
(Siehe auch den Bericht in dieser Zeitschrift, Jahrgang 1936, Heft 11.)
Neben kleineren Modifikationen unterscheiden sich die nachstehenden
Versuche von den friiheren aber vorteilhaft darin, da& sie o h n e Un t er b r e ch u n g wiihrend einer 1ii n g er en Zeitdauer durchgefiihrt wurden.
So wurden also in der dritten 'Versuchsreihe auf einem dritten Versuchsplatz wiihrend einer Versuchsdauer von neun Monaten mit we i f3 en
M ii u s en in fiinf Versuchsanlagen gleichzeitig nebeneinander fiinf Versuche durchgefiihrt.
Von diesen fiinf Versuchen brachten v i er Versuche ein p o s i ti v e s
Ergebnis, indem die Tiere wie in den friiheren Versuchen immer wieder dem
neutralen Platz vor dem bestrahlten den Vorzug gaben. Ein Versuch verlief negativ: hier machten die Miiuse keinen Unterschied zwischen der
neutralen und bestrahlten Stelle und behielten den einmal gewiihlten W ohnkasten auch dann bei, wenn er stiindig auf ,,bestrahlt" verblieb.
Die V ersuche mit H ii h n e r n waren etwas anders gestaltet worden
als in den friiheren Versuchsreihen, aber auch diesmal waren die Ergebnisse
n i c h t e i n d e u t i g ; sie konnen weder als positiv noch als negativ
angesprochen werden. Wie in meiner damaligen Veroffentlichung gefordert,
wurde auch ein kleiner Versuch mit J u n g h ii h n e r n durchgefiihrt. Dieser
verlief eindeutig neg at iv.
Mit zwei I g e 1n , welche diese Art der Gefangenschaft in einer Versuchsanlage all er dings nicht lange ertrugen, konnte nur wenige W ochen
gearbeitet werden. Aber auch s1e zeigten in dieser Zeit p o s i t i v e
Reaktionen.
In der vierten Versuchsreihe auf wiederum einem neuen, vie~ten Versuchsplatz wurden nur mehr mit we i f3 en M ii u s e n Platzwahlversuche
angestellt. Fiir jeden der hier durchgefiihrten sieben Versuche betrug die
Versuchsdauer ein ganzes Jahr.
Bevorzugung des neutralen Platzes und damit p o s i t i v e s Ergebnis
erbrachten f ii n f Versuche; in z we i Versuchen war das Ergebnis
neg at iv.
Soweit die prinzipielle Reaktion der Tiere m der Platzwahl. Neben
iiberwiegend positiven Ergebnissen hatte ich also in diesen beiden Versuchsreihen mit wei&en Miiusen auch negative Ergebnisse zu verzeichnen. Letztere
entsprechen aber durchaus der allgemeinen ,,Erdstrahlen"-Theorie, nach
welcher nicht alle lndividuen gegen ,,Erdstrahlen" anfiillig sind oder diese
gar direkt empfinden, sondern ein gewisser Prozentsatz dagegen immun ist.
Im iibrigen werden durch diese negativen Versuche die positiven Reaktionen
der iibrigen Versuche noch deutlicher veranschaulicht.
W eiters brachten aber auch gerade die Versuche dieser letzten beiden
V ersuchsreihen gewisse Abweichungen von der allgemeinen Reaktion und
interessante Einzelheiten, ·die bei weiterer Verfolgung in kiinftigen Versuchen sehr aufschlu&reich hinsichtlich besonderer Eigenheiten der biologischen Wirkung der Reizstreifen werden konnen und die moglicherweise
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geeignet sind, 'vorhandene Widerspriiche iiber diese biologische Wirkung
zu klaren. Genaueres dariiber kann nur unter Wiedergabe der sehr umfangreichen Versuchsprotokolle in einer ausfiihrlichen Veroffentlichung gebracht
werden.

II. Entwicklungs-( Zuwachs-)Versuche mit Kaninchen
Zur grundsatzlichen Klarung der biologischen Seite der Wiinschelrutenfrage habe ich vorerst sehr einfache Versuche, die moglichst wenig
F ehlerquellen ausgesetzt sind, verlangt. Den Platzwahlversuchen liegt eine
solche einfache Fragestellung zugrunde.
Ohne nun gleich mit komplizierteren Versuchen die vielfachen Behauptungen iiber die P a th o g en i t a t der Reizstreifen nachzupriifen,
unternahm ich es zuerst, in einfacher Versuchsmethode zu erfahren, wie
sich Tiere verhalten, wenn sie d au er n d auf ,,Erdstrahlen" gehalten
werden.
Schon auf meinem zweiten Versuchsplatz, <lessen Platzwahlversuche
bereits veroffentlicht sind, hatte ich mit 11 Paar Kaninchen solche Versuche durchgefiihrt. Sie waren an sich positiv verlaufen; da sie mir aber
in alien Einzelheiten nicht sicher genug erschienen, mochte ich sie nicht
weiter anfiihren. In verbesserter Form wurden diese Versuche dann auf dem
dritten und vierten Versuchsplatz wiederholt.
Die V ersuchsmethode war fol gen de:
]e zwei junge Kaninchen, vollkommen gesund und aus guten Reinzuchten
stammend, Geschwister gleichen Geschlechts, wurden bei qualitativ und
quantitativ gleichem Futter und sonstiger ganz gleichartiger Hal tung vergleichsweise auf ,,bestrahlt" und ,,neutral" gro&gezogen und ihre Gewichtszunahme durch Wagungen im Abstand von einer W oche standig kontrolliert.
Nach genauer F eststellung des Ausgangsgewichtes wurden beide Tiere
eines Versuchspaares zuerst einem Vorversuch auf ,,neutral" zwei bis drei
Wochen unterworfen. Nach ebenfalls genauer F eststellung des Endgewichts
im Vorversuch, bei der sich meist ergab, daf3 eines der beiden Tiere gema&
der bestehenden Variationsbreite als besserer F utterverwerter etwas mehr
vorwarts gegangen war, wurde dieses bessere Tier auf die bestrahlte Seite
gesetzt. Diese Ortsveranderung innerhalb der Versuchsbaracke war minimal
und betrug 8-1 0 m, und selbstverstandlich waren alle iibrigen F aktoren
der beiden Platze ,,bestrahlt" und ,,neutral" gleichartig, wie vor allem auch
die Kaninchenkasten selbst.
Dem W unsche, mit zahlenma&ig moglichst gro&em Material zu arbeiten,
stand neben dem Mangel an gro&eren Mitteln und einer Hilfskraft auch der
gro&e Ausfall an Versuchstieren entgegen, der bei diesen Versuchen in
Kauf genommen werden mu&te. Um etwaige Gewichtsdifferenzen zwischen
dem ,,bestrahlten "Versuchstier und dem auf ,,neutral" verbliebenen Kontrolltier als allein durch die ,,Erdstrahlen" verursacht anerkennen zu konnen,
muf3te jede andere Moglichkeit zu solchen Differeµzen ausgeschaltet werden. Erkrankungen von Tieren mit therapeutischen Ma&nahmen zu begegnen,
hatte nur F ehlerquellen eroffnet. Erkrankte Tiere Waren also riicksichtslos
auszuscheiden und selbst harmlosere Erkrankungen, wie leichte Darmstorung, Schnupfen oder auch nur Appetitlosigkeit, die bei anderen Ver-
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suchen von geringerer Bedeutung sind, konnten hier das Ergebnis verfalschen
und zwangen also vielfach zu vorzeitiger Beendigung eines Versuches.
Trotz dieser scharfen Auslese hinsichtlich des Gesundheitszustandes der
Tiere konnten auf dem dritten und vierten Versuchsplatz immerhin noch
mit insgesamt 21 Versuchspaaren einwandfreie Ergebnisse erzielt werden.
Davon brachten 18 Versuchspaare ein positives Ergebnis und drei Versuchspaare ein negatives.
Das positive Momel).t besteht darin, da& ein nach dem Vorversuch auf
die bestrahlte Stelle versetztes Tier, und zwar meist der bessere Futterverwerter des Vorversuches, bald in seiner Gewichtskurve im Vergleich zu
seinem neutralen Kontrolltier und im Gegensatz zu seinem Verhalten im
neutralen V orversuch zuriickblieb. Zeitweise konnte die Kurve im Vergleich
mit dem Konti-olltier wohl wieder etwas mehr ansteigen (was moglicherweise sehr interessante Parallelen zu einem gewissen Verhalten der Mause in
den Platzwahlversuchen ergibt), um sich dann wieder in ihrem Anstieg zu
verlangsamen.
Deutlicher wird das noch veranschaulicht, wenn man dem die Kurven
zweier ,,neutraler" Kontrolltiere, die ebenfalls gleichgeschlechtliche Geschwister waren und ganz gleich gefiittert wurden und die also ebenfalls
vergleichbar sind, gegeniiber stellt. Die Kurven dieser Tiere, von denen also
keines dem F aktor ,,bestrahlt" unterworfen wurde, steigen ganz gleichmafog nebeneinander an. Und ebenso verhalten sich die Kurven von drei
Versuchspaaren, das sind also diejenigen mit negativem Ergebnis.

I I I. Stalluntersuchungen.
Von Rutengangern wurden solche Untersuchungen schon vie!fach angestellt; gewohnlich galten sie aber als nicht exakt und fehlerfrei genug
durchgefiihrt, so da& ihnen eine Beweiskraft abgesprochen wurde. Um dieses
Manko zu beheben, hat schlie&lich auch die T i er a r z t 1 i ch e H o ch s ch u 1 e H a n n o v e r"") solche Untersuchungen durchgefiihrt und mit ihrem
negativen Ergebnis wurden diese auch vie!fach als Handhabe zu emer
Stellungnahme gegen das Problem beniitzt.
Diesen letzteren Untersuchungen kann aber ebenfalls nicht nur keine
Beweiskraft zugesprochen werden, sondern sie miissen iiberhaupt als von
vornherein verfehlt angesehen werden. In dieser vorlauligen Mitteilung ist
kein Platz fiir Einzelheiten; in einer ausfiihrlichen Veroffentlichung werde
ich aber meine Ablehnung der Hannover'schen Untersuchungen eingehend
und Punkt fiir Punkt begriinden.
Bereits hier mu& ich mich aber wenigstens gegen die eine Behauptung
der Hannover'schen Autoren wenden, da&, wenn Erdstrahlen und Wasseradern gesundheitsschadigend seien, sie in g e s u n d e n Stallungen und
Standplatzen n i ch t vorkommen diirften und da& in der Gegenfrage, in
der Kontrolle, der Schwerpunkt des Beweises liege. Diese Auffassung setzt
als gegeben voraus, da& a 11 e Reizstreifen, auf welche der Rutenganger
reagiert, g 1 e i ch a r t i g pathogen wirksam seien.
W er aber nur einigerma&en Erfahrungen hinsichtlich der Wiinschelrute
und der problematischen ,,Erdstrahlen" besitzt (und dazu braucht man nicht
*) R. Gotze und H. MieBner: Wiinschelrutenversuche an der Tierarztlichen Hochschule Hannover. Hannover, 1936

133

Rutenganger zu sein, wie auch der Verfasser dieser Abhandlung kein
Rutenganger ist), mu& annehmen, da& bei der Vielzahl der vorhandenen
Reizstreifen unmoglich jeder derselben eine ernstere pathogene oder iiberhaupt eine solche Wirkung hat. Solange man iiber ihre Natur und iiber
ihre Wirkung nicht ganz gewi& das Gegenteil wei&, ist vielmehr anzunehmen, da& ein T eil dieser Reizstreifen harmlos ist. Und zwar mu& man
hier einen Unterschied annehmen, der mit der Wiinschelrute nicht oder nur
schwer festzustellen ist. Dadurch werden solche Untersuchungen wohl
erschwert, aber nicht aussichtslos gemacht, sofern man den Mangel an
sicherer Erkenntnis einigerma&en durch Erfahrungen ersetzen kann, was in
Hannover aber anscheinend nicht der Fall war. Nur wenn mit Sicherheit
a 11 e Reizstreif en als pathogen betrachtet werden miissen, konnte die
Schwerkraft des Beweises in der Gegenfrage liegen, wobei aber immer
noch die Resistenz der Tiere beriicksichtigt werden mii&te. So wollte man
also in Hannover die Schwerkraft des Beweises auf vollkommen unbewiesene, ja g e gen die Erfahrung sprechende Annahmen aufbauen. Demnach kann die Bearbeitung g e s u n de r Stallungen als wissenschaftlich
vorerst kaum rentabel durchaus entbehrt werden, weshalb ich solche in
meine Untersuchungen auch nicht miteinbezog.
Aber auch nicht alle ,,kranken Stallungen" sind von vornherein fiir
solche Untersuchungen geeignet. Voraussetzung dafiir ist vielmehr, da& fiir die
seit langerer Zeit auftretenden Schaden bezw. fiir deren durch keine sanitaren
Ma&nahme zu behebende Hartnackigkeit eine andere plausible Erklarung
nicht gefunden werden kann. Darnach sind also z. B. Stallungen mit
seuchenhaftem V erwerfen, T uberkulose und ahnlichem und mit schlechter
Tierhaltung iiberhaupt auszuscheiden. (lnwieweit solche Erkrankungen von
Reizstreifen begiinstigt werden, bleibt besser spateren Untersuchungen vorbehalten.) Dagegen sind sehr geeignet solche Stallungen, in denen nur auf
einer gewissen Stelle die gehauften Schaden auftreten.
Um zu eindeutigen und brauchbaren Resultaten zu kommen, ist also
auch eine Auslese unter den kranken Stallungen zu treffen und nur verhaltnisma&ig wenige scheinen sich fiir solche Untersuchungen zu eignen. Die
F eststellung dariiber erfolgte selbstverstandlich v or der Rutenuntersuchung.
Das war auch einer der Griinde, warum es mir leider nicht gelungen ist,
die vorgesehene gro&ere Anzahl solcher Falle zu bearbeiten. Auch die
Maul- und Klauenseuche kam mir dazwischen und mancher an sich sehr
geeignete Fall war bereits ,,abgeschirmt" und mufite wegen der Problematik
der Abschirmung unberiicksichtigt bleiben.
So schalten sich schlie&lich leider nur sieben fiir diese Untersuchungen
geeignete Stallungen heraus. In Hannover waren es neun Stallungen, drei
davon waren aber gesunde und drei Klinikstallungen, welch letztere doch
fiir dicse Untersuchungen von vornherein ungeeignet sind. Somit werden
also meine sieben Stallungen auch zahlenniafiig einen Vergleich mit den
Hannover'schen Untersuchungen aushalten und die Veroffentlichung der
Ergebnisse gerechtfertigt sein.
Die Untersuchung mit dem Rutenganger erfolgte unter allen Vorsichtsma&nahmen. In Herrn Reichsbahnamtmann Ki:Uemann stand mir einer der best~
qualifizierten Rutenganger zur Verfiigung und dieser entbehrte vor der
Untersuchung jeder Kenntnis der Stallung an sich, der darin aufgetretenen
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Schaden und vor allem des Stallteiles, in dem sich die Schaden gehauft
hatten. Bei der Untersuchung hatte der Rutenganger das Gebaude zuerst
au&en zu umgehen, wobei keine Person, welche die Verhaltnisse kannte,
zugegen sein durfte. Bei der Begehung au&erhalb des Stalles wurde ein
etwa vorhandener Reizstreifen im wesentlichen hinsichtlich Lage und
Richtung bereits festgelegt und die weitere Mutung im Stalle selbst hatte
fiir den genaueren Verlauf des Reizstreifens nur noch die Au&enpunkte
zu verbinden. Sorgsame -Ausfertigung des Stallplanes und Eintragung aller
wichtigen Punkte war selbstverstandlich.
Das Ergebnis dieser sieben Stalluntersuchungen war in zwei Fallen
teils positiv, teils negativ und in fiinf Fallen positiv.
In den beiden ersten Fallen handelte es sich um je eine eng und genau
begrenzte Stelle im Stall, auf welcher sich die Schaden gehauft hatten.
Beide Stellen bezeichnete der Rutenganger als bestrahlt und in beiden Fallen
stimmte in iiberraschender Weise die Erfahrungsgrenze mit der Grenze des
Reizstreifens iiberein. Aber nur nach einer Seite hin. Nach der anderen Seite
dagegen erstreckte sich der gleiche Reizstreifen auch iiber andere Stallteile,
hinsichtlich derer keine Klagen zu verzeichnen waren. In letzterer T atsache
ist natiirlich ein starkes negatives Moment gegeben und der Widerspruch,
der in diesen beiden Fallen zutage tritt, mag vielleicht bei zunehmender
physikalischer Klarung des Problems spater gelost werden konnen.
In den fiinf positiven Fallen ist die ortliche Uebereinstimmung sehr
eindeutig und klar und direkt iiberraschend in den Fallen, in welchen es
sich um genau begrenzte Stallteile handelt. Fiinf von diesen sieben Stallungen waren den zustandigen Amtstierarzten gut bekannt und waren von
diesen selbst als geeignet fiir diese Untersuchungen ·erachtet worden.
Auch iiber diese Stalluntersuchungen mu& eine genauere Schilderung mit
den Stallplanen einer ausfiihrlichen Veroffentlichung vorbehalten bleiben.
Selbstverstandlich soil damit keine endgiiltige Beantwortung der Frage iiber
den Zusammenhang von Reizstreifen und dem Gesundheitszustand der Tiere
gegeben sein. lmmerhin zeigt sich aber bereits, mit welchen Moglichkeiten
hier zu rechnen ist und wie wiinschenswert es ware, vie! gro&eres Material
zusammentragen zu konnen.
IV. Untersuchungen an Bienen.
Nach der Behauptung der Rutenganger reagieren Bienen und Ameisen
in umgekehrten Sinne wie die meisten Saugetiere auf ,,Erdstrahlen". Darnach bevorzugen sie also diese und die Bienen sollen auf Reizstreifen besser
gedeihen und ertragreicher sein.
In ahnlichem Sinne wie bei den Stalluntersuchungen habe ich eine Reihe
von Bienenstanden mit dem Rutenganger untersucht und das Ergebnis war
bisher in j e d e m F alle p o s i t iv. Es ist vorgesehen, in Zusammenarbeit
mit dem Bienenzuchtverband solche Untersuchungen demnachst in vie!
gro&erem Ausma& durchzufiihren.
Purch obige Erfahrungen ermutigt, ging ich auch im Sommer 1938
daran, einen Bienenversuch aufzustellen. Als Mitarbeiter und erfahrenrn
lmker gewann ich dazu Herrn Ing. X. Hirschbold, Leutstetten, der auch
das Gelande zur Verfiigung stellte.
Es wurden zwei Bienenstande auf ,,bestrahlt" und ,,neutral" mit je fiinf
Volkern (Kunstschwarme mit genetisch einheitlichen Koniginne~) auf-
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gestellt. Wahrend der vorgesehenen Versuchsdauer von drei Jahren sollten
die beiden Gruppen hinsichtlich des Ertrages und aller sonstigen exakt
erfa&baren Momente stiindig verglichen werden. Da die Aufstellung des
Versuches sich bis in den Spatsommer verzogert hatte, war auch ein T eilergebnis in diesem Jahre (1938) nicht mehr erwartet worden. Im Herbst
erfolgte Reizfiitterung und der dadurch veranla&te Brutansatz jedoch ergab
flachenmafog efo Verhaltnis von 1 : 1,85 fiir die bestrahlt stehenden Volker.
Die Konsequenz aus den vorstehenden Arbeiten und Ergebnissen diirfte
wohl zum mindesten die sein, da& nunmehr erst recht und in verstarktem
Ma&e an der Sache gearbeitet werden soil. Die erfreulichen und bedeutsamen physikalischen F ortschritte, die inzwischen auch Wen d 1 er und
W ii s t zu verzeichnen haben und iiber die jiingst in dieser Zeitschrift
berichtet wurde, las sen diese F orderung noch mehr erheben; wiirden doch
dadurch auch die biologischen Arbeiten sehr erleichtert und vorwarts
getrieben. Aber !eider liegt z. Zt. aus finanziellen Grunden alles darnieder.
lch mochte diese Mitteilung nicht abschlie&en, ohne nicht auch einmal
einiges iiber meine Arbeiten mit den Rutengangern berichtet zu haben. Diese
Arbeiten waren an sich nur Mittel zum Zweck (Versuchsplatzfestlegung);
die Art ihrer Durchfiihrung la&t sie aber auch als sog. R u t e n g an g er pr ii fun gen bewerten, wie solche wiederholt von anderen als Selbstzweck durchgefiihrt wurden und deren Ergebnisse meist nur unerfreuliche
Auseinandersetzungen waren.
Meine Methode, mit den Rutengangern zu arbeiten, war sehr streng;
mu&te ich mir doch mit dem nicht immer zuverlassigen Instrument Wiinschelrute und Rutenganger gro&tmogliche Sicherheit in Bezug auf den gesuchten
Versuchsplatz verschaffen. In langwieriger Arbeit wurden aus jeweils
gro&erem Gelande herausgeschalt und endgiiltig festgelegt der Versuchsplatz
in der Zoolog. Staatssammlung in Miinchen, die beiden Versuchsplatze
auf dem Stiftungsgut Grub, ein Versuchsplatz auf dem Cute Laufzorn und
der letzte Versuchsplatz auf dem Cute Buchhof, bei welchem bis zu neun
Rutenganger herangezogen worden waren. Dankbar mu& ich hier die gro&e
Bereitwilligkeit erwahnen, mit welcher alle Rutenganger sich immer wieder
und ohne Entgelt diesen Miihen unterzogen.
Gewi& hatte ich wiederholt starke Abweichungen zwischen den Mutungen der einzelnen Rutenganger zu verzeichnen. Aber immer wieder
wurden auch beste Uebereinstimmungen erzielt, die mit Zufall wohl kaum
erklart werden konnen. Bei liebevoller Einstellung zu der Sache und wohlwollendem Umgang mit den Rutengangern und bei aufmerksamer
Beobaehtung lassen sich auch immer wieder Einzelheiten feststellen, die das
Verstandnis fiir die Wiinschelrute und fiir die Rutenganger, vor allem
auch fiir die vielen Tauschungsmoglichkeiten, denen sie ausgesetzt sind,
vertiefen. Es mag paradox klingen, ohne es aber tatsachlich zu sein, wenn
ich sage, da& gewisse F ehlmutungen gerade in der Annahme einer exogenen
Ursache des Rutenausschlages ihre Erklarung linden konnen. Wiederholt
habe ich auch versucht, Rutenganger psychischer Beeinflussung und solcher
durch Gedankeniibertragung auszusetzen; erstere schien mir mehrfach gelungen
zu sein, letztere aber niemals.
Auch iiber die Arbeiten mit den Rutengangern liegen genaue Aufzeichnungen vor.
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Zistersdorf und die Wiinschelrute
Von Hans F alkinger (Wien)
In der letzten Zeit gehen wieder Artikel durch die
Presse, in denen die Wiinschelrute als geofogischer
lndikator insbesonders bei Erdol als vollig unbrauchbar hingestellt wird. Da in diesem Zusammenhang auch
die bekannten und aktenmaBig festgelegten Erdolmutungen unseres bewahrten ostmarkischen Rutengangers
und Verbandsmitgliedes Lehrer i. R. Hans Falking er (Wien) bei Zistersdorf in Zweifel gezogen wurden,
haben wir Herrn Falkinger um eine Sachdarstellung
gebeten, die er nun dankenswerterweise im Nachfolgenden gibt.
Die Schriftleitung.

In Zistersdorf kann man bei objektiver Betrachtung sehen, was durch
gemeinsames Arbeiten von Geologie und Wiinschelrute ehtstehen kann.
Mutungen und geologische F orschungen haben das Terrain des Steinberges bei Zistersdorf in Niederdonau als hoffnungsvoll fiir Oel erklart.
Ein Dutzend Flachbohrungen auf etwa 25 m wurden angesetzt: und eine
Tiefbohrung, die aber bei 500 m als ergebnislos abgebrochen wurde. Es
war dies ein kritischer Moment, wo es darauf ankam, ein entmutigtes
Zuriickziehen des riskierenden Bohrkapitals zu verhindern.
Hier war es das Verdienst Dr. Anton Rak y s, 1928 Generaldirektor
und lnhaber der Majoritat der Werke in Salzgitter, der durch seinen
personlichen W agemut die Kette nicht abreifien lief3. Er hatte am Steinberg
ein grofieres Gebiet mit Schiirfen belegt und ging nun, unbeirrt durch den
Mifierfolg der Nachbargruppe, daran, eine Tiefbohrung anzusetzen. Die
F rage nach dem ersten B o h r p u n k t wurde brennend.
lch hatte im Friihjahr 1928 im Auftrage Dr. Rakys die noch nicht
erbohrten E i s e n e r z 1 a g e r bei Sa 1z git t er im Auto abgerutet. Ein
Gebiet war inzwischen durch 150 Bohrungen erschlossen, als ich wieder hinkam. 14 T age wurde ich iiber dieses Gelande gefiihrt, um die Zuverlassigkeit
meiner Mutungen kennen zu lernen. Der begleitende lngenieur war in die
Bohrungen nicht eingeweiht, da er erst kurze Zeit bei der Firma weilte.
Derzeit produzieren die Hochofen bei Salzgitter 4 Millionen T onnen Stahl
jahrlich.
Bei Nie n hagen hatte ich neue 0 e I f e 1 d e r abzuruten, wobei sich
bei der Erbohrung in den folgenden Jahren mehrere Springer ergaben.
12 in Norddeutschland verstreute Oel-Pionierbohrungen hatte ich auf Oelhoffigkeit zu beurteilen; es waren fast durchwegs F ehlbohrungen. W er sic
angesetzt hat, ist mir ni~ht bekannt.
Im Waide von Edes s e war durch eine erfolgreiche Bohrung schon
vor meiner Ankunft ein neues Oelgebiet erschlossen worden. lch mufite
die Umgebung des Bohrturmes abruten. Das Gebiet wurde spater durch
die ,,Preuliag" erworben. Bei der Neuerschliefiung mehrerer Oelgebiete
konnte ich noch mitarbeiten, u. a. auch in der Liineburger Heide.
Zwischen Bonn und Kr e f e Id wurde ich durch 14 T age zur
Erforschung noch unbekannter K o h 1 e n 1 a g e r eingesetzt. In den folgenden Jahren wurden diese Lager durch 200 Tiefbohrungen erschlossen,
wobei die grolite Machtigkeit der Braunkohle mit 90 m festgestellt wurde.
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Im Ganzen habe ich zu Mutungszwecken im Auto ca. 3000 km zuriickgelegt und es wurden, mit wenigen Ausnahmen, die Mutungen auch gri:ifitenteils im Auto ausgefiihrt.
Da ich in jenem Jahr zu Bau xi t mutungen noch drei Monate in
J u g o s I a v i e n V erwendung fand, war ich einigermafien in Uebung,
als ich von Dr. Raky den Auftrag erhielt, am 20. Oktober 1928 cine
0 e I m u t u n g in Z i s t e r s d o r f vorzunehmen, wo die Bohrrohre bereits
auf dem Bahnhof lagerten, wie cine von mir gemachte Aufnahme zeigt.
Bei herrlichem Herbstwetter fuhren wir im Auto nach Zistersdorf. Es
waren mit: meine Frau, mein Sohn Wolfgang, Direktor Franz Steyrer von
der Bohrgewerkschaft, Raky-Danubia und Ing. Fritz Hatlanek, der aus
Gefalligkeit meinen Wagen steuerte, da ich noch keinen Fiihrerschein besa G.
An der Stral3e nach Windisch-Baumgarten liefien wir den W agen stehen
und ich ging mit Direktor Steyrer iiber ein grofies Feld gegen einen derzeit
trockenen W assergraben. Von hier aus ging es zwischen F eldern und Weingarten einen gri:ifieren Hiigel hinauf. Die Mutungsarbeit setzte hier ein.
Meine Frau und mein Sohn folgten uns. Etwa in der Mitte des Hanges
sagte Direktor Steyrer: ,,Hier ist die Stelle, die Bergrat Dr. Vetters fiir
den ersten Bohrpunkt in Aussicht genommen hat; was sagen Sie dazu?"
lch konnte hier nur Gase verspiiren. Wir gingen weiter auf den Scheitel
des Hiigels, kreuzlen cine nach Zistersdorf fiihrende Strafie und jenseits
derselben, in einem Kleefeld, erhielt ich die ersten Oelreaktionen, nachdem
wir im ganzen ungefahr einen Kilometer abgeschritten hatten .
lch bestimmte cine Stelle im Kleefeld als Bohrpunkt. Direktor Steyrer,
meine Frau und mein Sohn Wolfgang waren Zeugen, Direktor Steyrer
sagte: ,,Dieser Bohrpunkt wi-rd Herrn Dr. Raky vom praktischen Standpunkte sicher lieber sein, als der von Dr. Vetters, weil er niiher an der
Strafie liegt."
.
In den niichsten Tagen wurde bereits mit der Bohrung begonnen. Bei
700 m ergab sich das erste Oel von Zistersdorf, das in der Erfolg versprechenden Menge von 6000 kg aus diesem Horizont gefi:irdert wurde.
Auf Grund dieser fiir eine Pionierbohrung immerhin bedeutenden Menge,
regte sich die Unternehmungslust des Bohrkapitals. lch war bei zwei Vortriigen anwesend, in denen mit Film, Lichtbild und Wort eingehend iiber
diesen Erfolg berichtet wurde. D i e W ii n s ch e I r u t e e r w ii h n t e
man mi t k e in em Wort, ganz abgesehen von meiner Person.
Es ergab sich der eigentlich absonderliche Fall, dafi eingehend iiber
·eine Wirkung berichtet wurde, die anscheinend keine Ursache hatte. Nachdem die G e o I o g e n jetzt das grofie Wort fiihrten, mufite natiirlich
jeder Uneingeweihte annehmen, dafi sie auch den ersten Bohrpunkt angesetzt
hiitten.
Es ware jetzt fiir mich ein Leichtes gewesen, in einem grofien V ortrag
der verschwiegenen W ahrheit die Stimme zu leihen. Es war nicht Scheu vor
der Oeffentlichkeit, die mich abhielt, denn ich habe in friiheren Jahren in
mehr als 20 grofien Vortriigen iiber das Rutenproblem bewiesen, da/3 ich
diese F urcht iiberwinden kann. lch wollte vielmehr die Oeffentlichkeit in
ihrem Vertrauen zu den Geologen nicht erschiittern. lch sah ein, dafi wirtschaftlicher Zwang mit der Objektivitat in Konfl.ikt kommen ki:inne. Es
war menschlich verstiindlich, auch dafi in dieser Ignorierung schon eine
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starke Dosis Undankbarkeit war, da doch die Geologen auf Grund ihrer
dauernden Verwendung wirtschaftlich bei jedem neuen Vorkommen gut
abschneiden, wahrend ich in Zistersdorf z. B. nur fiir den einen Tag mit
einem bescheidenen Betrag honoriert wurde.
In den ganzen 10 Jahren hat man mich nicht mehr gerufen. Das Oel
hatte man ja jetzt sicher. !ch habe nur aus personlichem Interesse spater
noch eine mehrere T age dauernde Begehung mit Rutung der Lagerstatten
vorgenommen, auch den ersten produzierenden Oelturm zweimal gemalt
und zwar gleich mit dem Oel aus der Bohrung als Malmittel.
!ch hatte auch jetzt noch geschwiegen, wenn nicht zwei jiingere Landesgeologen von der Wiener geologischen Anstalt, Dr. Veit und Dr. Haberfellner, auf der Kremser Rutengangertagung im Herbste 1938 behauptet
batten, dali die Rute in der Erdolsuche bis heute vollstandig versagt habe.
Ich griff damals schon zur Abwehr, sprach dazu noch weiter bei der
Klosterneuburger T agung der Bezirksgruppe Ostmark des Reichsverbandes
fiir das Wiinschelrutenwesen im F ebruar 1939 und wurde dort in dankenswerter Weise von Herrn Dr.Wetzel ersucht, den Fall Zistersdorf schriftlich
niederzulegen. Dies soil mit dem vorliegenden kurzen T atsach~nbericht nun
geschehen. Ich fahre in meiner Schilderung der Zistersdorfer Vorgange weiter:
Kurze Zeit nach dem ersten, Aufsehen erregenden Bohrerfolge traf ich
Direktor Steyrer auf der Karntner Stralie in Wien. Ich gratulierte ihm zum
Erfolg und er sagte: ,,Wir haben aber nicht dort gebohrt, wo Sie gerutet
haben, sondern 300 m weiter weg." Mir stiegen einige Zweifel auf, daher
. sprach ich: ,,Ich werde mir morgen die Bohrstelle ansehen." ,,Was wollen
Sie denn da sehen?" fragte Direktor Steyrer, ,,Sie haben in Deutschland
schon genug ahnliche Bohrtiirme besichtigt. Uebrigens mache ich Sie aufmerksam, dafi Sie nicht zum Bohrturm hinzu diirfen." ,,Aber iiber den
Zaun zu gucken wird mich wohl niemand hindern konnen", entgegnete ich.
Am nachsten Tag war ich in Zistersdorf. Im Gasthaus traf ich Direktor
Steyrer, der mir das Verbot nochmals wiederholte. Beim Bohrturme angelangt, war ich nicht weiter iiberrascht, zu sehen, d a Ii er g e n a u a u f
d e m v o n m i r g e m u t e t e n B o h r p u n k t e s t a n d. Ich sprach
dann iiber den Zaun hinweg zu einigen Bohrarbeitern und fragte sie, in
welcher Tiefe sie die ersten Oelspuren erhalten batten. Sie sagten mir: ,,Bei
530 m". Ich hatte laut Aufschreibung die Tiefe des ersten Oeles mit
5 50 m gerutet.
Als ich Direktor Steyrer zur Rede stellte, konnte er sich nicht mehr
erinnern. Ich lie& bald iiber die Sache Gras wachsen und brachte sie nicht
an die Oeffentlichkeit. Nunmehr, nach 10 Jahren, muli ich !eider sehen,
dali Direktor Steyrer noch immer dazu neigt, sich in Hinsicht auf meine
Person nicht richtig erinnern zu konnen.
Nach meiner Erwiderung in Krems, wo ich Herrn Dr. Veit darauf
aufmerksam machte, dali ich clie erste Bohrung in Zistersdorf mit der Rute
angesetzt habe, was ihm vollkommen neu war, ergab sich folgendes: Dr.
Veit fuhr gleich nach Wien und sprach mit Direktor Steyrer iiber die
Sache. Darauf schrieb ersterer folgenden Brief an Herrn Dr. Osswald, den
Leiter des F orschungsausschusses des Reichsverbandes fiir das WRW.:
,,Institute fiir Erdolgeologie, Zweigstelle Wien, geologische Landesanstalt, Wien 111, Rasumovskygasse 23. Wien, 19. 9. 1938.
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An den Reichsverband fiir das Wiinschelrutenwesen z. Hd. von Herrn
Dr. Osswald. Krems a. D. Bahnhof-Hotel.
Betr. Berichtigung von Herrn F alkinger iiber den Ansatz der Bohrung
in Windisch-Baumgarten.
1 . Als Herr F alkinger in· Begleitung von Direktor Steyrer im Jahre
1930 die Stra6e Zistersdorf-Windischbaumgarten beging, war nach
heutiger Mitteilung von Direktor Steyrer der Bohrpunkt WindischBaumgarten 1 bereits von Herrn Raky und seinem Geologen Dr. Moos
angesetzt und es 1 a g e n a m B o h r p 1 a t z s ch o n B o h r r o h r,
auf denen stehend Herr Falkinger von Direktor
Steyrer fotografiert wurde. (Von mir gesperrt, d. V.)
2. Herr F alkinger gab heute an, er ha be damals das Oel bei einer
Teufe von 550 m angegeben und es sollen bei 530 m die ersten Oelspuren gefunden worden sein. T atsachlich traten aber die ersten Oelspuren in dem Kern 681-682 m auf und der erste Schopfversuch
wurde nach Erreichen der Tiefe von 729 m mit 5 T onnen Oel positiv.
Dieses Oel stammt aus den Teufen 682-729 m.
Auf Grund dieser genau belegten Angaben komme ich zu dem Schlu6,
da6 Herr F alkinger bei seiner Rutenangabe von au6en beeinflu6t werden
konnte und ein ,,unechter" Ausschlag erfolgte. Daher ist dieser Fall
wiederum kein Beweis fiir den Erfolg der Rute bei der Erdolsuche.
lch bitte Sie, dies der Versammlung mitzuteilen. Mit Gliickauf und Heil
Hitler! Dr. Veit."
Das Schreiben sollte sogleich den Mitgliedern der T agung zur Kenntnis
gebracht werden. Leider war die T agung schon geschlossen, so blieb mir
nichts iibrig, als Herrn Dr. Veit schriftlich meinen Standpunkt darzulegen,
worauf er mir unbegreiflicherweise eine Antwort schuldig blieb, obwohl
sein Brief angeblich so ,,genau belegten Angaben" enthielt. Nun zum
Schlu6 meine Widerlegung der Erinnerungsliicken Herrn Steyrers:
1 . Es ist unrichtig, da6 der Bohrpunkt bereits von Dr. Raky und seinem
Geologen Dr. Moos angesetzt war, denn der von mir gefundene Bohrpunkt war vorher in keiner Weise bezeichnet. Ein Bohrpunkt Dr. Vetters
lag ca. 300 m entfernt am Berghang; es wurde dort n i ch t gebohrt.
2. Es ist unrichtig, da6 an meinem Bohrplatze schon Bohrrohre lagen,
wie meine Frau und mein Sohn bezeugen kann. Die Rohre lagen vielmehr
am B ah n h o f i n Z i s t er s d o r f, wie die von mir aufgenommenen
zwei Lichtbilder ohne Zweifel beweisen, von denen ich die Platten noch
besitze.
3. Nicht richtig ist, da6 Direktor Steyrer die Aufnahmen machte, er
hatte keinen Apparat . bei sich.
Was die Tiefe der ersten Oelspur betrifft, so habe ich die Angabe
von 550 m von einigen Bohrarbeitern, deren Namen ich mir aufschrieb.
Diese F achleute, welche die Bohrung durchfiihrten, sind jedenfalls iiber die
Tiefen in erster Linie orientiert. Natiirlich handelte es sich bei 550 m Tiefe
nur um eine kleinere Oelspur, die gro6ere stammt aus der Tiefe um 700 m.
Das weitere Schicksal dieser Bohrung war folgendes:
Der Bohrturm wurde bald nach Erschopfung des Horizontes abgebrochen,
die Rohre aber nicht gezogen. Er wurde etwas weiter nordostlich bei
Costing aufgestellt und zwar an der Grenze zweier Schurfgebiete, des emer
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Schweizer Gesellschaft und der Raky-Danubia. Von beiden Gesellschaften
linanziert, wurde hier der Bohrplatz durch den Zufall der Schurfgrenze
mehr oder weniger fixiert. Man fand Oel und es ergab sich hier im Laufe
der Jahre ein ergiebiges Feld.
Die Bohrung in Windisch-Baumgarten wurde nach einem mehrjahrigen
Stillstand wieder aufgenommen und bei 982-990 m konnte eine Produktion
in Gang gesetzt werden.
Das vor kurzem siidlich Zistersdorf neu erschlossene Oelfeld beim Dorfe
Gaisselberg, wurde am 20. Oktober 1928 gelegentlich meiner Durchfahrt
im Auto bereits gemutet, was ich Herrn Direktor Steyrer wahrend der
F ahrt mitteilte, was ich auch damals in meine· Aufschreibungen iiber die
Zistersdorfer Rutungen eintrug.

Farnkraut im Schuh
Ein geheimnisvolles Kapitel

Von Hanns Fischer (Hechendorf am Pilsensee, Oberbayern)
Horte man in meiner Jugend unter den Bauern unseres Dorfes vielfach
sagen: ,,Wer F arnkraut in Schuh tut, wird beim W andern nicht miide."
Aber der Herr Rechnungsrat meinte, das sei ein Aberglaube. An die dreiliig
Jahre bin ich solchem Aberglauben nachgegangen. Was die schlesischen
Landleute einst sagten, das steht unter Aberglaube noch heute in all den
vielen und Gott sei Dank so wenig gelesenen Biichern, die von solchen
Volksfragen handeln. Was aber in Biichern steht, das sollen wir glauben.
Das tun wir, oder wir machen etwas ganz Ungewohnliches, etwas, das von
den aus anderen gedruckten Quellen ,,schopfenden" Biichermachern niemals,
auch nicht einem einzigen von ihnen, jemals eingefallen ist: Wir priifen
die Angaben der Bauern nach; wir tun F arnkraut in den Schuh.
Und wir wandern. Wi; gehen einen W eg, von dem wir aus Erfahrung
wissen, w i e miide er uns immer macht. Und siehe da: Wir sind weit
weniger oder gar nicht miide. Selbstsuggestion! sagen die Zweifler von
Beruf, der am unberufensten ist. Selbstsuggestion - auch so ein Wort, das
ein Geheimnis zu erklaren vorgibt, indessen fiir das erste nur ein zweites
Geheimnis setzt, ein Wort iiberdies, das arg hohnvoll klingen kann.
Mir soil's iibrigens recht sein, wenn ich mit Hilfe einiger Farnwedel
fahig werde, mir die Miidigkeit ,,wegzusuggerieren". Arideren wird's ebenso
ergehen. Aber versucht es mit ~uren Kindern, ohne ihnen etwas zu erklaren:
F arnkraut in die Schuh. Es braucht nur wenig zu sein. Und wenn dann
beim Ausbleiben der Miidigkeit einer einwerfen sollte, das sei Fem·
suggestion, dann fernsuggeriert ihm, er moge sich gefalligst zur Ruhe
begeben. - Wohl zu schlafen ...
Das waren so die T atsachen, die jeder nachpriifen oder verwerfen kann.
Wie's beliebt. lch habe Erfolg gehabt. Andere auch. lch zweifle nicht,
es diirfte Leute geben, die keinen Erfolg haben. Ausnahmen sollen die
Regel ja bestatigen.
Wir konnten uns mit di~sen F eststellungen zufrieden geben und wie die
Bauern meines schlesischen Heimatdorfes sagen: ,,Wer Farnkraut in Schuh
tut, der wird beim Wandern nicht miide." Das wiirde dem naturnahen
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Menschen geniigen. T atsachen sprechen. Das reicht aus. Einst war es so.
Heute ist es anders. ,,Warum?" fragt der Herr Lehrer. Und hier ist der
Herr Lehrer nichts anderes als der sogenannte wif3begierige Mensch. Vor
hundert Jahren nannten die Biicherschreiber ihn den ,,freundlichen Leser".
Das waren noch zuvorkommende Zeiten. Damals.
Wir begeben uns in die Gegenwart. Und damit andert sich der Ton.
Er wird sachlich. Und diese Sachlichkeit sieht nun so aus:
Es ist unbestritten: W andern, a usgiebiges W andern, macht miide. Pun kt
eins. - Ausgiebiges Sitzen kann auch miide machen, im Pferdewagen, in
der Eisenbahn, im Auto, im Flugzeug. Punkt zwei. Daraus folgt: Eigenbewegung und Eigenruhe machen unter den erwahnten Umstanden miide.
Punkt drei. Das ist wahr; und das ist merkwiirdig.
>(.

Goethe sagt: ,,Was soil es, daf3 der eine witzelt / Ein andrer Zauberei
verklagt / W enn ihm doch auch einmal die Sohle kitzelt / Wenn ihm der
sichre Schritt versagt. / lhr alle fiihlt geheimes Wirken / Der ewig waltenden Natur / Und aus den untersten Bezirken / Schmiegt sich herauf
lebend' ge Spur. / W enn es in alien Gliedern zwackt / W enn ·es unheimlich
wird am Platz / Nur gleich entschlossen grabt und hackt / Da liegt der
Spielmann, liegt der Schatz." (Fiir Goetheverehrer seit erwahnt, daf3 diese
Stelle i'm ,,Faust", Zweiter Tei! I, Vers 368-379 steht und sich
auf Wiinschelrute und sogenannte Erdstrahlen bezieht, iiber die Goethe auch
in ,,Wilhelm Meisters Wanderjahren" Wichtiges berichtet.
W er das gleich begreift, der hat, um erneut mit den W orten des Dichterfiirsten zu reden, einen ,,bedeutenden Moment" erlebt. lch muf3 gestehen,
ich habe es nicht gleich begriffen und ging damit des bedeutenden Moments
beinahe verlustig. Anderthalb Jahrzehnte hat es gedauert. Trotzdem darf
der ,,freundliche Leser" das Ergebnis als eine Phantasterei ansprechen.
Vielleicht weif3 er es besser. lch weif3 es nur so : Als Student - es sind
das iiber dreil3ig Jahre her - wohnte ich im alten, guten Jena, nahe dem
Johannistor, in der X-Gasse. In einem uralten, aus Lehm gebauten Hause
mit wundernetten Zimmerchen. Aber trotzdem konnte ich in meiner Studierstube nur sehr behindert arbeiten. lch war zerfahren, war unlustig, die
Budenangst plagte mich. (,,Wenn es unheimlich wird am Platz.") So sah
ich denn immer gegen Abend, ehe mein Freund mich abzuholen pf!egte,
aus dem Fenster auf die Stral3e, durch die dann und wann jemand ging.
Und dann kam mein Freund. Wieder klagte ich ihm mein Leid, wie schlecht
ich meine Gedanken zusammenhalten konnte. Dann sahen wir noch ein
W eilchen zum Fenster hinaus. So war es Tag um Tag. Bald hatten wir
etwas Seltsames entdeckt: Nahe meinem Fenster, das neben meinem Schreibtisch lag, pflegten drauf3en auf der Straf3e die Vorbeigehenden oft zu
stolpern. (,,Wenn ihm der sichre Schritt versagt!") lmmer wieder an derselben Stelle. Da sagte mein Freund, wahrend wir eines Abends wieder
unsere bissigen Glos sen iiber die Stolpernden ma ch ten: ,,Stolpern die
drauf3en auswendig, warum sollst du drinnen nicht inwendig stolpern!" Das
sollte ein Scherz iiber mein geistiges Stolpern bei der Arbeit sein; es war
aber ein weises Wort. Viele Jahre waren dahingegangen. Mit ihnen das Haus in der Ienaer
Gasse und vieles, sehr vieles andere. Aber eines Abends schritt ich spat
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wieder durch die stille, mir nun so fremde Stra&e, die - Wiinschelrute in
der Hand. Da fand ich das, was wir heute einen schweren Reizstreifen
nennen, fand ihn dort, wo einst die Leute stolperten und es gewi& noch
heute tun. Der Befund war mir nur eine Bestatigung; denn !angst wu&te
ich, da& an Stellen, wo die geheimnisvolle Rute auf W egen kraftig ausschlagt, immer die Gefahr des Stolperns besteht. Sagt auch seit jeher der
Bauer, dort liege ein Spielmann begraben, der Spielmann, der auf den
Nerven der Hinschreitenden plotzlich ,,spielt", sie stolpern la&t. Gewi&
stolpern nicht alle Menschen. W er nicht stolpert, der wendet zur Ueberwindung der, wie wir heute wissen, hemmenden Einfliisse eine entsprechend
gro&e Kraft auf. Wenn das auch nicht immer bewu&t wird. (,,lhr alle fiihlt
geheimes Wirken!") Dieses ,,Hemmnis" macht sich bei dem, der iiber
solchen Reizstreifen bei der Arbeit sitzt, sehr oft als Unruhe, Nervositat
(,,Schmiegt sich herauf lebend'ge Spur. Wenn es in alien Gliedern
zwackt .. ."), Arbeitslust, Unaufmerksamkeit und F ahrigkeit bemerkbar.
So war ich in meinem Zimmer dem ,,inneren Stolpern" ausgesetzt, wie
es mein Freund ahnend richtig genannt hatte. Nun wu&te und verstand ich,
was Goethe mit dem Verse gemeint hatte: ,,Schmiegt sich herauf lebend' ge
Spur." Fiir mich war das trotzdem ein bedeutender Moment.
f

Nun ein einfacher Versuch, der in seiner T atsachlichkeit biologisch
erwiesen ist und nicht bestritten werden kann? Wenn mit Hilfe der Rute
ein kraftiger Reizstreifen festgestellt ist und auf diesen Reizstreifen einige
F arnwedel gelegt werden, dann gibt die Rute bei neuerlichem Versuche
in bestimmtem Umkreis vom F arn keinen oder im ungiinstigsten F alle nur
einen ganz weichen Ausschlag. Die Wirkungen, die das Stolpern verursachen, sind stark abgemildert oder ganzlich beseitigt.
Reizstreifen gibt es unendlich viele in jeder Landschaft. Wer iiber diese
Reizstreifen geht, fahrt oder fliegt (ihre Wirkungen sind noch in bedeutenden Hohen nachgewiesen worden!), der wird von ihnen je nach ihrer Starke
und je nach seiner eigenen Veranlagung mehr oder weniger beeinflu&t. Seine
Krafte werden beansprucht. Wer die Wirkungen der Reizstreifen beseitigt,
. der schont sich und spart Kraft. Das tut das F arnkraut neben vielen
anderen Gewachsen. F arnkraut spart Kraft.
I
Mit den Bauern meines schlesischen Heimatdorfes sage ich darum:
,,Wer F arnkraut in Schuh tut, wird beim W andern nicht miide."
'to

Frage des ,,freundlichen Lesers": ,,Warum?" Antwort der urbauerlichen
Volksweisheit, die sich mit den Tatsachen begniigt: ,,Darum!" Verraten
will ich noch, da& das wirksamste Kraut jeweils .am zweiten T age vor
Neu- und vor Vollmond, in der Zeit vor Sonnenaufgang oder um Sonnenuntergang gesammelt werden sollte. Neumondkraut ist vorzuziehen. Der
Zweifler gedulde sich. Wir treiben keinen Zauber. Naturentwurzelte haben
zwar von Zauberpflanzen und Pflanzenzauber gesprochen und geschrieben.
Sogar sehr vie! geschrieben. Aber das ist nur Zauber, den sie sich selber
vormachen, denn es geht alles mit rechten Dingen zu. lndessen: ,,Das
Wahre", sagt Goethe, ,,ist gottahnlich; es erscheint nicht unmittelbar, wir
miissen es aus seinen Manifestationen err a ten."
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Ein Verbandsrnitglied schreibt aus der
Antarktis
An Bord der ,,Suderoy", Antarktis, F ebruar 1939.

An die ,,Zeitschrift fur Wiinschelrutenforschung", Miinchen.
Seit etwa 6 Monaten befinde ich mich als Schiffsarzt an Bord des
norwegischen W a!f angschiffes ,.Suderoy", und dies ist der Grund, warum
Sie solange von mir nichts gehort haben. Wie Sie beiliegendem Zeitungsausschnitt entnehmen mogen, verband ich meine arztliche Tatigkeit an Bord
mit dem Studium verschiedener F ragen, die in Ihren Interessenkreis fallen.
lch mochte Ihnen nunmehr einzelne meiner Erfahrungen kurz mitteilen
und behalte mir genaue Veroffentlichung nach Sichtung des recht umfangreichen Materials auf einen spateren Zeitpunkt vor.
Zunachst mochte ich Ihnen etwas iiber meine Ausriistung mitteilen: Als
sehr sensibler W ellenempfanger stand mir eine Lehmkuhl-KurzwellenSchiffsapparatur zur Verfiigung. Das siderische Silberpendel leistete mir nur
sehr geringe Hi!fe infolge des ewigen Schlingerns und Schaukelns des
Schiffes und auch infolge des Windes. Hingegen bewahrte sich meine
standartisierte Silberrute und vor allem die ebenfalls aus Silber verfertigte
und mit einer radioaktiv belegten Kapsel versehene Winkelrute nach Herzog
aufs beste. Da ich Gelegenheit hatte, mir an Bord einige Ruten aus Fischbein (Walbarten) anzufertigen, wie sie in der franzosischen Literatur als
wertvoll angegeben sind, kann ich nur sagen, dal3 diese aufs prompteste
arbeiten! lch kann Walruten alien Rutlern aufs beste empfehlen.
Nur ganz nebenbei will ich erwahnen, dal3 mir der Ausdruck ..Wiinschelrute" auf meiner Expedition, wo man sich tatsachlich moglichst viele
Wale ,.wiinscht", so widerlich wurde, dal3 ich alien Ernstes vorschlage,
dieses Instrument in Zukunft ,,Radiosent" zu bezeichnen. (Nicht ganz einverstanden! Bleiben wir vorerst bei der guten alten Wiinschelrute! Die
Schriftl.) .
An Deck des Schiffes war ich jederzeit imstande, wasserfiihrende
Rohren, die verschiedenen Oeltanks (Heizol oder W alol), Maschinenteile
aus Eisen oder Messing, Kohlenvorrate etc. mit Hilfe des Radiosent festzustellen. Werden jedoch diese Ausschlage ,.psychisch", d. h. mit Willen,
unterdriickt und versucht man dann den Me e re s gr u n d , der hier in
der Antarktis fast iiberall iiber 3000 oder 4000 m tief liegt, ,,abzutasten",
so mul3 man feststellen, dal3 es am Meere keine ,.Erdstrahlen"-Ausschlage
gibt. Da mir jedoch die reichlichen ,,Atmospherics" (atmospharische Sti:irungen) des Radioapparates sowie Ionisierungsmessungen das reichliche
Vorhandensein ,.kosmischer" Strahlung anzeigen und nach meiner Theorie
und nach Angaben mancher F orscher die ,,Erdstrahlen" nichts anderes sind
als ,,verarbeitete, veranderte und reflektierte kosmische Strahlen", so bleibt
anscheinend wirklich nur der Schlul3 iibrig, dal3 die kosmische Strahlung
durch das eminent leitfahige Seewasser zum grol3ten T eil absorbiert wird
und gar nicht bis an die Stoffe am und unter dem Meeresgrund herangelangt, die diese Riickstrahlen anregen sollen.
Mit dieser Annahme in Einklang scheinen mir samtliche Statistiken zu
sem, die mir von den Krankenkassen seefahrender Lander (ltalien, Nor-
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wegen usw.) zur Verfiigung stehen. See 1 e u t e, die zeit ihres Lebens
auf dem Meere verbringen, erk rank en n i ch t an Karz in om, auch
nicht an Magenkarzinom, obwohl fast alle infolge der einfonigen und falschen Diat an schweren Magenkatarrhen leiden. Diese T atsache scheint mir
in Zukunft eine der wichtigsten Stiitzen der Karzinomgenese durch ,,Erdstrahlen" zu werden. Auch ,,rheumatische" Erkrankungen, zu denen iiberall
auf See und besonders in der Antarktis reichlichst Veranlassung vorhanden
ist, treten weder so zahlreich auf, als man erwarten sollte, und sie nehmen
au ch nicht jene verheerenden F ormen an wie auf Land iiber ,,Erdstrahlen".
Dieses Kapitel sollte in Zukunft recht intensiv bearbeitet werden.
Ich habe weitere V er s u ch e angestellt, um mit dem Radiosent auf
W a 1 e zu fahnden. W enn die Ergebnisse auch noch nicht einwandfrei sind,
so mu& ich doch erwahnen, daf3 es mir mehrmals gelungen ist, mit Hilfe der
W albein-Radiosents und vor allem mit Hilfe der Herzogschen Winkelrute,
in deren radioaktive Kapsel ein Stiick frischen W alherzens eingeschlossen
wurde, und mit Hilfe ausgesprochener psychischer Konzentration und der
Vorstellung von Walen, ihrem Geruch und ihren Bewegungen, die Rich'tung festzustellen, in der wir dann wirklich unerwarteterweise Wale feststellen und fangen konnten. Ich mu& an dieser Stelle Kapitan Kolsto der
,,Suderoy" meinen Dank aussprechen, der besonders in einem F alle, wo wir
absolut keine Wale sehen und fangen konnten, unvoreingenommen auf
meinen Vorschlag, sofort nach Nord-Osten zu fahren, eingegangen war, wobei wir dann auch tatsachlich auf ein reiches W alvorkommen stief3en.
Nun aber e in i g e we i t ere B e o b a ch tun g en , die zunachst zusammenhanglos mit unseren Problemen scheinen mogen. Zur Zeit der Beobachtungen befanden wir uns etwa am 60. siidlichen Breitegrad und etwa
am Greenwicher Meridian. Also ,,zwischen den Kontinenten" sozusagen,
Nord- und Siidamerika einerseits, Afrika-Europa-Asien andererseits. Der
Radioempfang der verschiedenen Radiosendestationen war im allgemeinen
ein ausgezeichneter, jedoch sehr wechselnd. Einmal horte man die westlichen Stationen besser, und die ostlichen verschwanden zum T eil ganz und
umgekehrt. Man sollte annehmen, daf3 z. B. bei ausgesprochenen NordW est-Winden die amerikanischen Stationen besser horbar waren und bei
Nord-Ost-Winden die europaisch-asiatischen. Es zeigte sich aber geradezu
u m g e k eh r t. Fast will es mir scheinen, als ob die Radio-Kurzwellen
g e gen den Windstrom rascher und besser reisten! Ich konnte weder von
unseren Radio-Offizieren noch in der Radio-Literatur irgendwelche Angaben
find en. Aber dazu kamen weitere Beobachtungen: Erstens die, daf3, wenn
gewisse Stationen besonders deutlich horbar waren, w e i t u n d b r e i t
k e i n e W a 1 e gesichtet werden konnten, und wenn diese Station unhorbar
wurde und eine andere, sagen wir mit kiirzerer W ellenlange, plotzlich ertonte, in kiirzester Zeit auch wieder Wale vorhanden waren. Fast konnte
ich mich des Scherzes nicht enthalten, daf3 die Wale zum Beispiel die Nachrichten von Berlin gerne zur Kenntnis nehmen, vor jenen aus Moskau jedoch
Reif3aus nehmen.
Und zweitens die folgende Beobachtung: Auch de r W a 1 zieht es
vor, sowohl auf der Flucht vor dem Jager, aber besonders wenn er auf
F uttersuche ist, g e gen die Windrichtung zu schwimmen! ! Eine ahnliche
Erfahrung haben wir bekanntlich von R a u b v o g e 1 n , die sich beim Flug
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auf ihre Beute zunachst durch ,,Anfliegen gegen den Wind" in den richtigen ,,T onus", der nach Lakhovsky elektromagnetischer Natur ist, bringen.
Nun, diese zwei letzten Beobachtungen gaben mir vie! zu denken: In
den letzten Jahren nehmen die Waljiiger schwere Sforungen der Walvorkommen in den F angfeldern wahr. Wa"1rend sich in den friiheren Jahren
der \Val unten an der Eisbarriere immer reichlich vorfand, ist er dort jetzt
fast ganzlich verschwunden, und auch die sonstigen erfahrungsmaliig giinstigen Platze versagen. Ich neige dazu, dies {soweit die planmafoge Ausrottung dieses grofiten Saugetiers daran nicht schuld ist, d. Schriftl.) mit dem
zunehmenden Rundfunk-Wesen in Zusammenhang zu bringen, umsomehr
als wir ja etwas ganz Aehnliches bei der W anderung der Z u g v o g e 1 in
den letzten Jahrzehnten wahrnehmen konnten, besonders bei Schwalben.
Man braucht nur an die von Lakhovsky berichteten Experimente mit den
Brieftauben und der Sendestation zu denken, um an eine Storung der Lebem:weise au ch des wales denken ZU konnen. In diesem Zusammenhang mochte
ich auch an die noch unerklarten ,,Selbstmordepidemien" gewisser Walarten
erinnern, wie sie in den letzten Jahren sowohl an den englischen als auch
der afrikanischen W estkiiste stattfanden.
Der Wal (Blau- und Finnwal) lebt fast ausschliefilich von ,,Krill",
kleinen Seekrebsarten, die zu Millionen im Meere an der OberRache erscheinen, sobald geniigend ,,Plankton" (vegetabile und zoologische einzellige Lebewesen) gebildet wurde. Nach diesen ,,Plankton-Krill"-Vorkommen
ist der ganze Sinn des Wales gerichtet. Nun aber, wie findet er die~e
Beute? Er riecht sie, meinen die Seeleute, oder er sieht sie. Auf
hunderte Kilometer und durch das isolierende Medium des Seewassers und
gegen den Wind? Ware das moglich? Sicherlich nicht! Aber vergessen wir
nicht die m i t o g en e t i s ch e Kr a f t dieser primitiven Lebewesen und vor
allem nicht die uns seit G u r w i t s c h bekannte m i t o g e n e t i s c h e
St rah 1 u n g ! Es besteht doch fast kein Zweifel, dafi es diese starken
kurzwelligen Radiationen sind, die den Wal anlocken - und wenn die
Analogie mit den Radiowellen stimmt - reisen auch diese besser und
starker ,,gegen den Wind". Die Richtigkeit dieser Annahme wiirde vieles
erklaren, was bislang unerklarlich war. Auch iiber dem Plankton und iiber
Krill wird das Radiosent Ausschlage geben, die gar sehr an die Ausschlage radioaktiver Substanzen erinnern.
Aber mit Riicksicht auf die in den letzten Jahrzehnten schwer geschadigte W alindustrie ergibt sich ein hoffnungsvoller Ausblick in die Zukunft: Es sollte doch moglich sein, in absehbarer Zukunft die Wellenlange
der Plankton-Strahlung festzustellen und an Bord von W alfangern Sendeanlagen einzurichten, die mit ebenderselben W ellenlange das Meer beschicken, um so ein Kodermittel fiir den Wal zu schaffen, das bislang
vollig gefehlt hat. (Wir wiirden es aber bedauern, wenn die Ausrottung des
W als dadurch noch mehr beschleunigt wiirde. D .. Schriftl.)

Dr. med. Helmuth Husserl ( Kapstadt).

*

Wir haben diesem interessanten Briefe eines langjahrigen F reundes
unserer F orschung gerne Raum gegeben, ohne damit sagen zu wollen, dafi
wir die darin niedergelegten Auffassungen restlos teilen. Aber zum Nachdenken und Nachforschen regen sie sicherlich an. Was nun die ,,Wellen-
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lange" der mitogenetischen Strahlung angeht, so sind vor em1gen Jahren
bereits Versuche gemacht worden, sie dadurch zu bestimmen, dal3 man mittels Ultrakurzwellen, die nach unserer Erinnerung unterhalb der ultravioletten Strahlen lagen, die gleichen Wachstumserscheinungen hervorzurufen
versuchte wie mit organismischen Strahlen. Die Versuche sollen gelungen
sein; !eider horten wir seitdem nichts mehr dariiber. Ob es aber moglich
sein wird, so aulierordentlich kurze Wellen iiber groliere Strecken zu senden,
erscheint fraglich.
W.

Aus Forschung und Praxis
Das Vorkommen von Magnesium-Mineralien
im Boden, also besonders Magnesit, der hohe technische Bedeutung hat, und
von Serpentin wird durch gewisse Pflanzen unbezweifelbar angezeigt. Als
solche nennt Prof. Dr. Lammer may r-Graz den Streifenfarn Asplenium
adultcrinum, dann den F arn Asplenium cuneifolium, die Nelke Dianthus
capillifrons, die Hauswurz Sempervivum Pittonii und Sempervivum Hillebrandtii. Auch das auf Kalk haulige Asplenium viride und die MoosMohringie (M oehringia muscosa) leben gern auf Serpentin oder Magnesit,
von Baumen nur die Fohre. Das Vorkommen der erstgenannten Pflanzen
zeigt unweigerlich ein Lager der beiden genannten Gesteinsarten an, was
man besonders in dem magnesitreichen Oesterreich beachten mag. W enn die
Pflanzen an schon bekannten Magnesitvorkommen nicht da sein sollten, so
sind sie eben durch Abraumung ausgerottet worden.

Reichsverband
fiir das Wiinschelrutenwesen e. V.
Tagung der Bezirksgruppen Ost und West
Am 17. und 18. Juni ds. }hrs. fand in Hi Ides he i m die erste
gemeinsame T agung der Bezirksgruppen 0 s t und We s t des Reichsverbandes statt. Die Einberufer, Dr. B e y er und F achschaftsleiter R.
W e s ch e, konnten a bends im Hotel Kaiserhof ca. 30 Mitglieder begriilien,
die sich dort z. T. mit ihren Darnen aus fast alien Gauen Deutschlands
nordlich der Mainlinie einschl. Sudetengau eingefunden hatten. Sogar ein
friiheres Mitglied aus Mexiko erschien ganz unerwartet nach 20jahriger
Abwesenheit von Deutschland wieder in unserer Mitte und nahm mit
grolitem lnteresse an der T agung teil.
An Stelle des durch Erkrankung !eider am Reden behinderten Herrn
Professor Dr. Schondorf-Hildesheim gab nach der Begriiliungsansprache
des V orsitzenden Herr Dr. B eh m e in einem geistreichen, von wundervollen, z. T. geradezu klassischen Lichtbildern eigener Aufnahme illutrierten Vortrage einen sehr instruktiven Ueberblick iiber die Geologie der
Gegend von Hannover und Hildesheim und iiber die Entwicklung der
Hannover'schen Erdol- und Kali-lndustrie, deren ,,Griinderjahre" der Vortragende selbst miterlebt hatte. Anschlieliend an seine mit grolitem Beifall
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aufgenommenen Ausfi.ihrungen beantwortete Dr. Behme eme Reihe von
Fragen aus dem interessierten Zuhorerkreise.
Am Morgen des 18. Juni brachten Auto und Strafienbahn die T eilnehmer zum Galgenberg, auf dessen waldbestanden~m Kamm man bei
herrlichstem Sonnenschein gemeinsam bis zum B r o ck en b I i ck wanderte.
Diese beliebte Ausflugsstatte der Hildesheimer verdankt ihre wirtschaftliche
Bliite nicht zuletzt der erfolgreichen Angabe einer Rutengangerin, die dem
friiheren Inhaber und Grunder der Gaststatte geraten hatte, die von ihr
bezeichnete W asserader zu erbohren, damit er nicht mehr das Wasser
miihsam aus dem im T al gelegenen Dorf heraufzuschaffen brauchte. In
einer geologischerseits nicht erwarteten verhaltnismaliig geringen Tiefe wurde
dann auch an der angegebenen Stelle ein ergiebiges W asservorkommen
erschlossen und so das Unternehmen sichergestellt.
In der Nahe dieser ,,historischen" Statte fanden die Rutenversuche resp.
Ruteniibungen statt, an denen sich aufier den Mitgliedern auch einige
geladene Caste beteiligten. Die Ergebnisse der unabhangig voneinander
arbeitenden Rutenganger wurden an Ort und Stelle miteinander verglichen.
Der Versuchsleiter stellte fest, dafi mehrere Rutenganger, die das Gelande
vorher nicht gekannt hatten, unabhangig von einander dieselben Reaktionspunkte resp. -Linien angegeben hatten und damit bewiesen hatten, dafi
neben vielen naturgemafi bedingten ortlichen Verschiedenheiten der Reaktionen
in gewissen Fallen eine einwandfreie Uebereinstimmung in den Angaben
mehrerer Rutenganger sehr wohl erzielt werden kann.
Erst gegen drei Uhr nachmittags kehrten die T eilnehmer nach Hildesheim zuriick. Nach einem gemeinsamen Mittagessen und einer recht angeregten Aussprache, in der u. a. Herr Architekt Margraf aus Osnabriick
einen interessanten Bericht iiber die dort vermuteten und teilweise schon
erschlossenen unterirdischen Gange etc. erstattete, trennte man sich mit dem
Gefi.ihl, eine recht harmonisch verlaufene T agung erlebt zu haben.
Dr. B-r.

Bezirksgruppe Sud
Alie Mitglieder der Bezirksgruppe Siid oder anderer Gruppen, sow1e
Wiinschelrutenfreunde, die am Sonntag, den 19. August 1939, an einer
Z u s a m m e n k u n f t der Bezirksgruppe Siid in Miinchen mit anschliefiendem kleineren Aus f I u g (Gelandebegehung) teilnehmen wollen, werden
um baldige Mitteilung an den Unterzeichneten gebeten. Bei geniigender
Beteiligung erfolgt dann noch besondere Einladung mit T agesplan.
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Dr. Franz Wetzel, Miinchen-Solln.
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